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III 1- 5(HmRY 
EYAIDATICB  OF  'IHE  ~  &  D PRmRlHm IH 'IHE FIErD OF 
~  ENFJCY  (1985-1988) 
1.1. First,  we  are very pleased that the Ccmnunity has  an Energy R  &  D 
p:rogramte.  The  lowering of the oil price has in no way diminished 
the  crucial  dependence  of  Europe  and  its prosperity  on  imported 
energy,  and  the  effort  to  diminish  this  and  to  minimize  the 
buffetting  of  the  econany  of  Europe  by  extemal  events  rightly 
involves  an  appreciable  R  &  D  p:rogramte.  Moreover,  we  feel  the 
objectives of rx; XII's energy R  &  D prograrme should  Cand,  it seems, 
are>  sO'l'eWhat  wider,  relating  to  other  objectives  of  the  OC. 
Industrial  canpetitiveness  in  hardware  :relating  to  energy 
prcx:luction,  conversion and use seans to be an obvious consequence of 
the stated aims,  for one could hardly feel successful in diminishing 
Europe's  external  enru:gy  dependence  if  this  were  replace:l  by 
dependence  on  an  extemally prcxiucerl  i tan.  Once  our  industry is 
canpetitive in energy itans in the intemal market, it will plainly 
strive to be so extemally. 
Rightly,  the non-nuclear energy R  &  D prograntn9 is wide,  involving 
as it does projects on the rational use of enexgy and on minimizing 
its environnental  burdens,  on fossil  fuels,  on  renewables,  and one 
m::rlelling.  While we  ourselves have,  in the tine available, only been 
able to examine sare aspects  1 we feel that these were rep:resentati  ve  1 
v •  • 
and are greatly reassured by the "WOrk  of our consultants whose wide 
and  skilled probing W3  found nost helpful.  Our 'WOrk  related to rx; 
XII's NNE  prograrrrre but clearly there are connections with 00 XVII's 
"WOrk  on derronstration projects across an ill defined boundal:y. 
1.  2.  We  are very favourably impressed by the technical quality of all the 
projects W3  have  seen.  In every case the targets set have been of 
value  and  of  attainable nature,  the  teams  have  been  cc:Jtq?etent  and 
well  coordinated,  enthusiastic  and  capable.  Naturally there have 
been  minor  variations  in  this  quality,  but  this  is  only  to  be 
expected. 
'!his  unifonn  high  quality  is  a  tribute  to  project  selection  and 
nanagarent.  Excellent  as  its output  is,  we  feel it necessary to 
point out that this process of project selection takes a  very great 
effort on the part of very nany people and causes sate of the delay. 
However,  we  are aware of the essential need in a  Camamity not only 
to choose ~11, but to be seen to choose carefully and W3ll.  'Blough 
the  l:alance  is  fine,  ~  do  not  suggest that the nethod of  choice 
should be abbreviated. 
1.3. There  are,  however,  b.u  aspects  of  the  start-up of  projects  that 
cause  us  serious  concern.  '!he  slowness  and  heaviness  of  the 
Carmission'  s  administrative proca:iures neans that there are massive 
delays between approval of a  project by the 00 and canpletion of the 
contractual  procedures.  We  regard  this  as  a  major  and  serious 
handicap.  /F--irst,  it  neans  that  the  start-up  is  substantially 
// 
delayed for all cautious or impecunious contractors, while cc:Jtq?eting 
science and technology elsewhere progresses.  Secondly, it  maans that 
at the t:i.ne the evaluation has to be carried out for decision-taking 
for the next round,  quite number of projects have been under way for 
a  relatively  short  tine  so  that  it is  difficult  to  judge  the 
contractor's  perfonnance.  'lhin:l,  W3  are  keenly  aware  of  the 
p:roblans  faced by progranma managers and by contractors as a  result 
of these substantial delays. 
VI We  finnly  believe  that the effectiveness  of  Ccmni.ssion  prograrrrres  is 
canpranised by these delays.  Recognizing the need to ensure that nnney 
is  spent  properly,  -we  yet  feel  that  the  Carmunity  \\Uuld  get  better 
value  for  noney , if  the  delays  to  finalization  of  contracts  and  to 
payments  been  reCeiva:l  were  reduced  by  simplifying  administrative 
procedures  or,  if this were  truly proved to be  impossible,  by hiring 
staff adequate in quantity and quality to go speedily through essential 
procedures. 
'lhis  administrative  canplexity seems  to us  to be urmecessarily great. 
We  fully  agree  with  the  following  paragraph  fran  our  consultants' 
:report  :  "While  such  a  process  is adequate  for a  procurem:mt  p::>licy, 
where the buyer wants to be sure to get the exact p:rcxiuct or service he 
pays  for,  it does  not warrant  R&D  support  :  in that case,  the  OC  no 
longer  buys  a  good,  but  helps  financially other parties  to  increase 
, __ 
theJ.!.  research  effort  either  by  themselves  or  preferentially  with 
others.  '!he only effective contractual requil:alent should then be that 
the  contractor  does  actually  spend  the  contractual  anount  of  Il'Oney 
<including both his  share  and  OC  support>  on  the agreed thane;  legal 
procedures,  accon:lingly,  should  bear  on  nnnitoring  conditions  rather 
than on obligation of results."  The mmagan:mt of this canplexity is 
furthenrore  made  particularly difficult  by  the  three  separate  IG's 
invol  verl having different and unlinked canputer systems. 
A  further cause of concern is that while experienced contractors do not 
find it over difficult to carply with  sul:rnission  procedures,  they are 
sufficiently daunting to prevent new ones can.:ing  fol:Wa.I:d  in the numbers 
that \\Uuld  be  expecta:l.  Naturally this  can only be  an  impression;  it 
v.uuld be hard to collect ntnnerical evidence.  '!his impression is shared 
by us  and our consultants.  We  feel it right to draw attention to this 
point. 
VII 1.4. We  have  been  very  favourably  impressed  by  the  way  the  Ccmnission 
has,  with  relatively  m:xiest  arrounts  of  :rroney,  managed  to  bring 
together  a  variety of  industrial finns,  university teams  and  staff 
fran institutes to cooperate well and successfully.  Sadly,  European 
canpanies do not often cooperate of their own  volition in R&D  which 
fact much diminishes their canpetitive standing vis-a-vis U.S.A.  and 
Japanese  finns,  as  does  the  fi:a:IUently  less  close  connection with 
universities  than  is  CCJCiton  in U.S.A.  Indeed,  we  are  pleasantly 
surprisa:i by the success of 00 XII staff in setting up such "clubs" 
of  £inns  and  tm.i  versity  depart:m:m.ts  and  ensuring  their 
effectiveness.  Where  this  has  been  achieve:i,  we  feel  that  the 
question whether it  was appropriate for the subject to be pursued as 
a  Camrunity  task is easily answered  with  a  finn  and  clear  "yes". 
There  is  less  enthusiasm  on  our  {)art  for  the  <fortunately  less 
carm:m>  case  where  the  contract  is  with  a  single  small  <Jl:OUP  of 
researchers all in the  sane  finn or tm.i  versity dep:rrtn:ent.  '!here 
will  be  cases  where  such  a  project  is  necessary  within  a  wider 
camumity project,  but  such  work  needs  special  justification,  and 
coontination and dissemination must be assurerl.  Educationally indeed 
00 XII has been nest successful within the progranne to lead people 
to think together and work  together,  but ~  regard it as essential 
to drive  heme  the principles of  such an attitude consistent!  y  and 
forcefully.  Regrettably,  there are still people about who  believe 
they are  "camumautaire" if they have,  wholly on their own,  devised 
a  pn>ject  in  every  detail,  and  then  invite  others  to  join  in 
carrying  it  out.  we  believe  r.G  XII  in  this  p:rogra:nrre  is  very 
successful in establishing proper cooperative attitudes, but we  hope 
that many contractors are right in being confident that these habits 
of en>ss border cooperation bebNeen. different canpanies will, in the 
majority of cases,  long survive the ending of Carmunity support and 
management.  The  prognosis  is  good  in  cases  where  EC  enforced 
cooperation has been lengthy. 
In  line  with  Carmunity  policy  in  the  area  of  a;  XII' s 
responsibilities  al.nost all the work done is at the precanpetitive 
VIII stage.  However,  fran a  European point of view it is nost desirable 
that cooperation between finns begun in this manner is continuErl,  so 
that  a  transnational  effort in Europe,  involving the resources  of 
several  finns  jointly,  is  in  canpeti  tion  with  the  Anl:rrican  and 
Japanese  giants.  We  are  not  clear  what  nechanism  exists  to 
stimulate, where necessary continuation of such cooperation begun in 
the precarpeti  ti  ve phase through into the carnercial work though we 
are  encouragErl  by this happening  spontaneously in a  few  progra:rmes 
<like anoxphous silicon solar cells and perhaps canbustion  >  • 
1.  5.  We  were  IlUlch  impressErl  not  just by the quality of  the work  being 
done  on  energy m:xielling  and  systems  analysis,  but by its central 
PJSition in the whole  prograrme.  It ensures contacts and maetings 
with people  engagErl  in its different caYIX'nents,  and  so is a  major 
elarent  in  its  cohesion.  We  are  convinced  that  it must  be  a 
continuing  effort  for  it will  always  be  neErlErl  to  evaluate  the 
changing  scene,  and  infer  consequences  for  the  rest  of  the 
progranrre,  in addition to ensuring its cohesion. 
1.  6 .  '!he aims of the different sub-prograrmes  seem to us ~1  chosen and 
appropriate.  We  do  not  feel  in many  cases  .ilrrra:iiate  progress  to 
dem::>nstration  projects  or to  CCXtllerCialization  is to be  expected, 
for  many  of  the  sub-prog:rannes  aim,  rightly,  to put  Europe  in  a 
position where it can react speedily and effectively to an increase 
in  price  or  a  decrease  in  availability  of  imported  fuel.  'nle 
advance to camercialization is not to be expected unless and until 
such a  contingency occurs. 
'!he  aim of improving the canpetitive position of  European  industry 
is readily serverl by sub-p.rogrannes  on the rational use of energy, 
though again not much  of the necessary invest:Jrent will occur until 
energy becares again no:re expensive. 
Where  the aim is to enable European industry to export,  or at least 
avoid imports,  of hardware or (through licensing or otherwise> of 
IX know-how,  technical R  &  D cannot necessarily ensure success.  Indeed 
we  are  a  little disturbed by our being unable to identify a  proper 
apparatus for such industrial strategic decision taking.  We  are not 
arguing that in,  say the mass  prcxluction of  solar cells,  Europe is 
no  longer in a  {X>Sition  to catch up with Japan,  but we  do not Jmow 
where  such  a  proposition would  be discussed  and  decided.  Europe's 
resources  of  skilled people  are  large,  but  finite,  and  we  cannot 
expect  to  becare  a  -world  leader  in  everything.  '!be  risk  of 
squandering resources in hopeless areas is real, and these questions 
need study. 
1.  7. Again  there  are  areas  where  gocxi  -work  is  being  done  under  the 
programre,  but where it is obvious  that this is only a  mxiest part 
of  the  global effort e.g.  in the utilization of heavy oils,  or in 
enhanced oil recovery.  We  want to praise,  not criticize, the -work 
being  done,  but we  do  not  find  much  evidence of  its output  being 
used  to  trade  infomation  with  others,  such  as  oil  canpanies. 
'lhrough  trading  of  this  sort,  the  likelihocxi  of  a  camercially 
useful result em:u:ging could be markedly improved.  Undoubtedly t.1u  ·' 
is a  canplex situation with an industry not used to public fund··  1g 
but with small oil canpanies anxious to utilize basic research done 
under Ccmnunity sponsorship as they do so little themselves  . 
.Accon:iingly we  wish to  ccmnand  the  steps  taken  in o:rder to insure 
that  the  whole  European  research  Ccmnunity,  including  large  oil 
canp:mies, participate in the next phase. 
Solid fuels present a  particular set of progra:rmes.  The first task 
nD.lSt  be  to  make  the  burning  of  European  coal,  lignite  and  peat 
envuonuentally acceptable  in an econanical way.  We  discuss  later 
in detail our attitude to the different ongoing  progra:rmes.  Next, 
one must be clear that increasing the acceptability of imported coal 
considerably diversifies Europe's external dependence.  The energetic 
marketing  of  coal  to  areas  not  used  to it inplies  R  &  D  in  new 
techniques  (water-coal mixtures).  Concerning the IX>llution issue, 
X there obviously is an  important matter of nonns  and  standards that 
are based on neasw::E!lellts  if one wishes  to have  than respected.  It 
might  be  useful  to make  sure that the matter of research a.ina:l at 
neasuring  devices  and  pl:OCedures  does  not  lie  sarewhere  in  the 
vacuum  between  the  energy programre and the envirolment  pn:>gramre. 
Certainly this is a  field for European cooperation. 
1.8. While  we  are  much  impressed  by  the  technical  quality  and  by  the 
managenent of the work under the programre, we  feel that the tine is 
approaching  where  the  outlook  should  be  widened,  in  '0«>  very 
different directions. 
First the  excellent  engineering  and  science that is being  carried 
out is beginning to need support fran behavioural sciences and fran 
econanics.  In many of the sub-pn:>gramres their future utility would 
be much enhanced by having experts fran these fields integrated into 
the  project  team  and  also  involved  in  OC  managatent  groups. 
Utilization is not just dependent on han:iware skills, and a  widening 
of the effort fran engineering to include the social sciences would 
in  many  cases  now  be  advantageous.  'Ibis  would  be  particular 
valuable  in  areas  where  decisions  are  taken  by  many  people 
<efficiency of  ertel:9Y  use>.  Experience  sh<:Ms  that barriers exist 
inhibiting favorable  decision taking when  this is not centralized, 
as it is,  on  the  supply fields.  Therefore the inhibitions to the 
use of small generating equiprent and particularly on energy saving 
neasures  are  not  purely  teclmological  and  nust  be  addressed 
otherwise. 
Secondly,  there  is  a  tendency  not  to  look  sufficiently  outside 
Europe.  Too  little is done  to acquire  finn Jmowledge  of  the work 
that  is  going  on,  <or  the  strategy behind  it>  even  in our major 
canpetitors,  USA  and  Japan.  It is also well  worth  studying  the 
efforts  of  the  smaller ones  like ~da~ Australia,  Sweden,  etc  .. 
'!he developing world in particular is of great potential importance 
XI for  many  of  the  projects.  The  developing  countries  seriously 
industrializing are virtually bound  greatly to increase their coal 
consumption.  The export of hardware or knor.v-hCM  (perhaps through aid 
p:r:ogranmas >  could  be  of  great  help  to  European  industry,  to  the 
country concerned through enabling it to bum coal nore efficiently 
and  with  less envirormental damage,  and,  by avoiding 'WOrse  effects 
on  the  global  atirosphere,  help  us  all  to  live  nore  agreeably. 
Indeed in many ways  projects being carried out under this progranne 
ru:e valuable not just for Westem Europe,  and we  see little evidence 
of  the  relevance  of  this  being  considen:rl.  Nor  do  we  feel  that 
enough  thought  is  being  given  to  the  enexgy  and  enviro1mental 
p::>licies  of  our close neighbours  in Fastem  Europe.  They will be 
:important for us,  and though this will not necessarily affect R  &  D 
projects we  \\Ullld feel happier if we  could feel sure this matter had 
been considen:rl. 
Again,  while  we  enjoyed  the  technical  quality of all the 'WOrk  we 
saw,  we  'WOnder  whether  there is enough  long  range research in the 
p:r:ogranma.  For example,  we  see it is as part of rx:;  XII'  s  job to bring 
radically new innovative technologies to _sectors of the energy field 
m:x:lemizing themselves in a  less revolutionm::y way.  Such 'WOrk  will 
not  inevitably yield  usable results,  but without it the  prograrme 
will  have  less  benefit.  Knc:Mledge  gained  by public  funding  nust 
becare generally available though saretines persuasion and effort is 
required  to  achieve  this.  While  we  appreciate  that  significant 
efforts  ru:e  being  devoted  to  the  dissanination  of  the  valuable 
results obtained through conferences, publications etc, we  feel that 
in sare  cases  energetic marketing to the Ccmmmity'  s  industry and 
users is required. 
1.  9.  In a  forward  l(X)king organization the R  &  D  canponent is of central 
importance.  All other sectors  should erne to it with their future 
needs  and  problems,  and  should  in  tum  receive  fran  rx:;  XII 
suggestions of  technological projects of interest and :importance to 
than. 
XII Unhappily,  we  found  a  number  of the other Directorate-Generals  too 
thinly staffed to be able to concentrate on the future,  with urgent 
present  needs  taking  all  their  available  effort.  We  find  this 
won:ying,  and  would  hope  the Camlission can gradually rara::ly this. 
The  nn:z:e  all parts of the organization think al:x:mt  the future,  the 
nn:z:e  will  rx;  XII  be  able  to  assurre  the  central  role  that  should 
belong  to it;  and  the  nn:z:e  r:G  XII  can  9:IUiP  itself to deal with 
behavioural  and  econanic  questions  as  well  as  with  engineering 
ones,  the  nn:z:e  it will be able to help all the others  to  face  the 
future.  'lb  be nn:z:e  specific, it seems  to us  unusual  that  such  a 
large undertaking  as the Camlission'  s  Aid Prograrme does  not carry 
with it (at  say  1%  or  2%>  an  R  &  D canponent  whose  natural  hare 
would  be  rx;  XII.  With  the  pressing  worries  al:x:mt  the  energy 
household  of  the  developing  world  <and  its environnental  effects> 
sare of this should be in the non-nuclear energy R  &  D prograrme. 
'!he  Camlission  has  all:eady  a  considerable  and  well-establisherl 
success in the Camon European Driving Cycles for notor cars.  Other 
such  efforts  at  catuonality  of  neasura:rent  <and  regulation>  in 
energy may well require an R  &  D effort. 
l.lO.'lb sum up  : 
We  a:z:e  very positively imp:z:esserl by the prograrme,by its managarent, 
and by w.hat it is achieving for the oohesion of Europe,  but we  feel 
a  broader perspective oould in sare :z:espects  improve  the very real 
benefits it all:eady offers. 
XIII EVALUERIHGEN  AF  F  & U-PROGRAMMET 
VERDR0RENDE  -IKKE-NUKLEAR  ENERGI  (1985  - 1988> 
1.  RESUME 
1.1.  For  det  f¢rste  vil  vi  gerne  udtrykke  vores  tilfredshed med,  at  Frelles-
skabet  har  et  F&U-program  pa  energiomradet.  De  faldende  oliepriser  har 
ikke  pa  nogen  made  rendret  Europas  og  dets  vrekstsafg¢rende  afhrengighed 
af  importeret  energi,  og  bestrrebelserne  pa  at  mindske  denne  afhrengighed 
og  begrrense  pavirkningerne  af  Europas  ¢konomi  af  ydre  begivenheder til 
det  mindst  mulige  omfatter  med  rette et  betydeligt  F&U-program.  Desuden 
f¢ler vi,  at  malsretningerne  for  GO  XII's  F&U-program  for  energi  burde 
vrere  Cog  tilsyneladende  ogsa  er)  noget  bredere  i  forhold til andre  af 
EF's  malsretninger.  Industriel  konkurrenceevne  inden  for  materiel  i 
forbindelse  med  energiproduktion,  omstilling og  brug,  synes  at  vrere 
en  indlysende  konsekvens  af  de  fastsatte  mal,  for  der  kan  nreppe  tales 
om  succes  i  forbindelse  med  mindskelse  af  Europas  eksterne  energiafhren-
gighed,  safremt  denne  bliver afl¢st af  afhrengighed  af  eksternt  produce-
rede  varer.  Nar  f¢rst  vores  egen  industri  er  konkurrencedygtig  inden 
for  energiudstyr  pa  det  interne  mar~ed, vil den  fuldt  ud  bestrmbe  sig 
pa  ogsa  at  blive det  eksternt. 
F&U-programmet  for  ikke-nuklear  energi  er  med  rette bredt  og  omfatter 
projekter  vedr¢rende  rationel  udnyttelse  af  energi  og  begrrensning  af 
de  milj¢mressige  pavirkninger,  kulbrinter,  vedvarende  energikilder  og 
modelopstilling.  Selv  om  vi  inden  for  den  til radighed  staende tid kun 
har  vreret  i  stand til at  unders¢ge  visse aspekter,  f¢ler  vi,  at  disse 
har  vreret  reprresentative,  og  bekrreftes  ogsa  heri  af  vore  konsulenters 
arbejde,  hvis  brede  og  dygtige  unders¢gelser  vi  fandt  meget  nyttige. 
Vores  arbejde  vedr¢rte  GD  ·xii's program  for  ikke-nuklear  energi,  men 
der  er klart  forbindelser til GO  XVII's  arbejde  vedr¢rende  demonstra-
tionsprojekter  pa  grund  af  darligt  definerede  grrenser. 
XV 1.2.  Vi  er meget  positivt  imponeret  af  den  tekniske  kvalitet  af  alle de 
projekter,  vi  har  set.  I  hvert  enkelt  tilfmlde  har  de  fastsatte  mal 
vmret  af  vmrdi  og  af  opnaelig  karakter,  og  holdene  har  vmret  kompetente 
og  godt  koordinerede,  entusiastiske og  dygtige.  Der  har  naturligvis 
vmret  mindre  variationer  i  denne  kvalitet,  men  dette er blot,  hvad  der 
kan  forventes. 
Denne  ensartede  h~je kvalitet  skyldes  den  dygtige  udvmlgelse  og  for-
valtning  af  projekterne.  Resultaterne  af  denne  udvmlgelse.er  meget 
fine,  men  vi  f~ler det  er  n~dvendigt at  understrege,  at  denne  proces 
med  udvmlgelse  af  projekter  krmver  en  meget  _stor  indsats  fra  mange 
menneskers  side  og  er medvirkende  arsag til forsinkelserne.  Vi  er  imid-
lertid fuldt  pa  det  rene  med,  at  det  er meget  vigtigt  i  et  fmllesskab 
ikke  blot  at  foretage  en  god  udvmlgelse,  den  skal  ogsa  vmre  omhyggelig. 
Selv  om  balancen  er  harfin  ,  foreslar  vi  ikke,  at  udvmlgelsesmetoden 
afkortes. 
1.3.  Der  er  imidlertid to aspekter  ved  igangsmttelsen  af  projekter,  som 
bekymrer  os  en  del.  Da  Kommissionens  administrative  procedurer  er  lang-
somme  og  tunge,betyder det,  at  der  gar  lang  tid mellem  generaldirekto-
ratets godkendelse  af et projekt  og  fmrdigg~relsen af  de  kontraktmmssige 
procedurer.  Dette  anser  vi  for  at  vmre  et  vmsentligt  og  alvorligt 
handicap.  For  det  f~rste betyder det,  at  igangsmttelsen  bliver meget 
forsinket  for  alle forsigtige eller mindre  bemidlede  kontrahenter, 
medens  konkurrerende  videnskab  og  teknologi  andre  steder  g~r fremskridt. 
For  det  andet  betyder det,  at  pa  det  tidspunkt,  hvor  evalueringen  skal 
gennemf~res for  beslutningstagning  for  nmste  omgang,  har  en  lang  rmkke 
projekter  kun  vmret  igang  i  relativ  kort  tid, sa  det  er  vanskeligt  at 
vurdere  kontrahenternes  indsats.  For  det  tredje er  vi  meget  opmmrksomme 
pa  de  problemer,  som  disse  meget  lange  forsinkelser  rejser  for  projekt-
lederne  og  kontrahenterne. 
Vi  mener  fuldt  og  fast,  at  kommissionsprogrammernes  effektivitet  pa-
virkes  negativt  af disse  forsinkelser.  Vi  anerkender  behovet  for,  at 
det  sikres,  at  pengene  bliver givet  ud  til det  rigtige,  men  f~ler, at 
Fmllesskabet  ville fa  mere  for  pengene,  safremt  forsinkelserne  i 
fmrdigg~relsen af  kontrakter  og  udbetalinger  blev  reduceret  ved  at 
de  administrative  procedurer  blev  forenklet  eller, safremt  dette viste 
sig umuligt,  ved  at  ansmtte  tilstrmkkeligt  personate,  bade  kvantitativt 
og  kvalitativt,  sa  de  vigtigste procedurer  hurtigt  kan  afsluttes. 
XVI Vi  f~Ler,  at  de  administrativ~ procedurer  er  un~dvendigt indviklede. 
Vi  er helt  enige  i  f~Lgende  s~tning fra  vore  konsulenters  rapport: 
"Medens  en  s~dan proces  er velegnet  ved  en  , anskaffelsespolitik,  hvor 
k~beren  ~nsker at  v~re sikker pa,  at  han  far  den  rigtige  vare eller den 
ydelse,  som  han  betaler for,  synes  dette  ikke  egnet  til  F&U-st~tte.  I 
dette  tilf~Lde  k~ber  EF  ikke  L~ngere en  vare,  men  hj~Lper finansielt 
andre  parter  med  selv eller helst  sammen  med  andre  at  ~ge deres  forsk-
ningsindsats.  D~t eneste effektive  kontraktk~av burde  sa  v~re, at 
kontrahenten  rent  faktisk  bruger  det  kontraktm~ssigt fastsatte  bel~b 
(b~de hans  egen  andel  og  EF-st~tten) til det  aftalte emne;  de  Legale 
procedurer  burde  derfor  vedr~re kontrolbestemmelser  snarere  end  resul-
tater."  Forvaltningen  af  disse  indviklede  procedurer  vanskeligg~res 
desuden  af,  at  de  tre  forskellige  GD'er,  der  er  involveret,  har  forskel-
Lige  computer-systemer,  som  ikke  er  forbundet  med  hinanden. 
Et  andet  forhold,  der  giver  anledning til bekymring,  er, at  erfarne 
kontrahenter  ikke  finder  det  vanskeligt  at overholde  ans~gningsproce­
durerne,  medens  disse er  tilstr~kkeligt  afskr~kkende til at  forhindre 
nye  kontrahenter  i  at  fremsende  ans~gninger i  det  antal,  som  kunne  for-
ventes.  Dette  kan  naturligvis  kun  v~re en  fornemmelse;  det  vil  v~re  sv~rt 
at  s~tte tal pa  denne  pastand.  Vi  og  vore  konsulenter  er  enige  om  dette 
indtryk.  Vi  f~Ler, at  det  er  rigtigt  at  henlede  opm~rksomheden  p~ dette 
punkt. 
1.4.  Vi  har  v~ret meget  positivt overrasket  over  den  made,  hvorpa  Kommissio-
nen  med  relativt  beskedne  midler  har  v~ret  i  stand til at  bringe  en 
r~kke industrielle firmaer,  universitetshold  og  personale fra  institutter 
sammen  og  f~ dem  til at  indg~ i  et  vellykket  samarbejde.  Desv~rre er 
det  sadan,  at  de  europ~iske selskaber  meget  sj~Ldent samarbejder  af  egen 
fri  vilje inden  for  F&U,  hvilket  mindsker  deres  konkurrencem~ssige stil-
ling  i  forhold  til amerikanske  og  japanske  firmaer,  og  samme  virkning 
har  det  forhold,  at  de  har  meget  L~sere forbindelser  med  universiteterne, 
end  hvad  der  er  normalt  i  USA.  Vi  er  gl~deligt overrasket  over  den  succes, 
som  personalet  i  GD  XII  har  haft,  med  at  oprette  s~danne "klubber"  af 
firmaer  og  universitetsafdelinger og  med  at  sikre  samarbejdets  effektivi-
tet.  Hvor  dette er blevet  gennemf~rt,  f~ler  vi~ at  sp~rgsm~Let om,  hvor-
vidt  det  var  pa  sin plads,  at  emnet  blev  fastsat  som  en  f~Llesskabsopgave, 
let  kan  besvares  med  et  klart  og  tydeligt  "ja".  Vi  er mindre  tilfredse 
med  de  tilf~Lde (heldigvis  meget  mindre  hyppigt),  hvor  kontrakten  er 
indg~et med  en  enkelt  lille gruppe  af  forskere,  alle  inden  for  samme 
firma eller universitetsafdeling.  Der  vil  v~re  tilf~lde, hvor  et  sadant 
XVII projekt  er  n~dvendigt  inden  for  et  bredere  fztlesskabsprojekt,  men  et 
sadant  arbejde  krzver  speciel  begrundelse  og  koordinering,og  det  skal 
sikres, at  resultaterne  spredes.  Uddannelsesmzssigt  rna  det  siges, at 
GO  XII  har  haft  star succes  inden  for  programmet  med  at  fa  folk  til at 
tznke  sammen  og  arbejde  sammen,  men  vi  anser  det  for  vigtigt  at  under-
strege og  gentage  principperne  for  en  sadan  holdning.  Oesvzrre  er der 
stadigvzk  folk,  som  tror, at  de  udviser  en  "fzlles" adfzrd,  hvis  de  helt 
alene  har  udarbejdet  et  projekt  i  detaljer og  sa  opfordrer  andre til at 
deltage  i  at  gennemf~re det.  Vi  tror, at  GO  XII  i  dette  program  har  haft 
held til at etablere  rigtige  samarbejdsholdninger,  og  vi  haber,  at  mange 
kontrahenter  far  ret  i  deres tro pa,  at disse vaner  med  samarbejde  pa 
tvzrs  af  grznserne  mellem  forskellige  selskaber  i  de  fleste tilfzlde ogsa 
vil  kunne  overleve,  nar  Fzllesskabets  st~tte og  forvaltning  bortfalder. 
Prognoserne  er gode  i  de  tilfzlde,  hvor  det  af  EF  gennemf~rte samarbejde 
har  staet  pa  lang  tid. 
Pa  linje  med  Fzllesskabets politik  inden  for  GO  XII's  ansvarsomrader  er 
nzsten  al  det  arbejde,  der  er  gennemf~rt, pa  det  przkonkurrencemzssige 
stade.  Ud  fra  et  europzisk  synspunkt  er det  imidlertid mest  ~nskeligt, 
at  det  samarbejde  mellem  firmaer  indbyrdes,  der  er  pabegyndt  pa  denne  made, 
bliver fortsat,  saledes  at  en  tvzrnational  indsats  i  Europa,  som  omfatter 
ressourcer  fra  forskellige  firmaer  i  fzllesskab,  er  i  konkurrence  med  de 
amerikanske  og  japanske  giganter.  Vi  er  ikke  klar over,  hvilken  mekanisme 
der  skal til, for  om  n~dvendigt at  stimulere en  videref~relse af  et  sam-
arbejde,  der  er  ivzrksat  i  den  f~rkonkurrencemzssige fase,  over  i  den 
kommercielle  fase,  sk~nt det  er opmuntrende  at  se, at  dette sker  spontant 
i  nogle  fa  programmer  (f.eks.  amorfe  siliconesolceller og  maske  forbrzn-
ding). 
1.5.  Vi  er meget  betaget  ikke  blot  af  kvaliteten af det  arbejde,  der  g~res 
inden  for  energimodelopstilling og  systemanalyse,  men  ogsa  af dets  centrale 
stilling i  hele  programmet.  Oerved  sikres  kontakter  og  m~der med  folk, 
der  er  indblandet  i  programmets  forskellige  komponenter,  og  det  er saledes 
et  vzsentligt  element,  der  er  med  til at  skabe  sammenhmng.  Vi  er overbevist 
om,  at det  er en  indsats, der  b~r fortszttes,  fordi  der  ud  over  at  sikre 
sammenhmngen  i  programmet  altid vil  vzre  behov  for  at  evaluere  nye 
situationer og  trzffe de  n~dvendige mndringer  for  resten af  programmet. 
XVIII 1.6.  Mals~tningerne for  de  forskellige  underprogrammer  forekommer  os  at  v~re 
godt  udvalgt  og  d~kkende.  Vi  finder  ikke,  at det  kan  forventes,  at  der  i 
mange  tilf~lde vil  blive gjort  ~jeblikkelige fremskridt  henimod  demonstra-
tionsprojekter eller kommercialisering,  idet  mange  af  underprogrammerne 
med  rette gar  ud  pa  at  bringe  Europa  i  en  situation,  hvor  det  kan  reagere 
hurtigt  og  effektivt  pa  en  stigning  i  priserne eller et  fald  i  mulighederne 
for  import  af  br~ndstof.  Skridtet  frem  mod  kommercialisering  kan  ikke  for-
ventes,  medmindre  eller  f~r en  sadan  situation  indtr~ffer. 
Formalet  med  at  forbedre  den  europ~iske industris  konkurrencesituation 
opfyldes  fint  af  delprogrammer  om  rationel  udnyttelse  af  energi,  selv  om 
der  scm  tidligere sagt  ikke  vil  ske  de  n~dvendige investeringer,  f~r 
energien  igen  bliver dyrere. 
Nar  formalet  er  at  s~tte den  europ~iske industri  i  stand til at  eksportere 
eller  i  det  mindste  undga  import  af  materiel  eller  <ved  licenser eller pa 
anden  vis)  know-how,  kan  teknisk  F&U  ikke  n~dvendigvis sikre  succes.  Vi 
er  lidt urolige over,  at  vi  ikke  er  i  stand til at  identificere en  pas-
sende  mekanisme  for  en  sadan  industriel  strategisk beslutningstagning.  Vi 
pastar  ikke,  at  Europa  f.eks.  inden  for  masseproduktion  af  solceller  ikke 
L~ngere er  i  stand til at  klare  konkurrencen  med  Japan,  men  vi  ved  ikke, 
hvor  et  sadant  forslag  vil blive  dr~ftet, eller hvor  der  vil blive truffet 
beslutning.  Europas  ressourcer  af  uddannet  personale er  store  men  begr~n­
sede,  og  vi  kan  ikke  forvente,  at  vi  kan  v~re de  ledende  i  verden  inden 
for  alle ting.  Der  er en  reel  fare  for,  at  vi  spreder  ressourcerne  pa 
habl~se omrader,  og  det  er  n~dvendigt, at disse  sp~rgsmal bliver  unders~gt. 
1.7.  Endnu  en  gang  skal  det  understreges,  at  der  er omrader,  hvor  der  bliver 
gjort  et  godt  stykke  arbejde  i  henhold  til programmet,  men  hvor  det  er 
klart, at dette  kun  er  en  lille del  af  den  samlede  indsats,  f.eks.  inden 
for  anvendelse  af  tunge  fyringsolier eller  for~get genindvinding  af  olie. 
Vi  ~nsker at  rose,ikke  at  kritisere,det  arbejde,  der  g~res, men  vi  finder 
ikke  mange  tegn  pa,  at  resultaterne  anvendes  til at  udveksle  informationer 
med  andre,  scm  f.eks.  olieselskaberne.  Ved  udveksling  af  denne  art vil 
sandsynligheden  for  at  opna  kommercielt  gavnlige  resultater blive  v~sent­
Ligt  forbedret.  Der  er  ikke  tvivl  om,  at  det  er en  vanskelig  situation, 
med  en  industri,  scm  ikke  er vant  til at  modtage  offentlig  st~tte, og  sma 
olieselskaber,  scm  gerne  vil  udnytte grundforskning,  der  foretages  med 
f~Llesskabsst~tte, dade selv  forsker  sa  lidt. 
XIX Derfor  ¢nsker  vi  at  lede  de  skridt, der  tages,  for  at  sikre  at  hele  det 
europ~iske  forskningsf~llesskab, inklusive  store olieselskaber, deltager 
i  n~ste fase. 
Fast  br~ndsel er der  en  r~kke  s~rlige programmer  for.  F¢rste opgave  rna 
v~re at  fa  gjort  fyring  med  europ~isk kul,  brunkul  og  t¢rv  milj¢m~ssigt 
acceptabelt  pa  en  ¢konomisk  made.  Vi  dr¢fter  senere  i  detaljer vores 
holdning til de  forskellige  igangv~rende programmer.  Dern~st  rna  det  sta 
klart, at  i  jo h¢jere  grad  importeret  kul  accepteres,bliver  afh~ngigheden 
af  udlandet  spredt  pa  flere  leverand¢rer.  Energisk  markedsf¢ring  af  kul 
til omrader,  som  ikke  er  vant  til at  anvende  det,  foruds~tter  F&U  vedr¢-
rende  nye  teknikker  (vand-kulblandinger).  Hvad  angar  forureningen  er der 
et vigtigt  omrade  med  normer  og  standarder,  som  baseres  pa  malinger,  sa-
fremt  man  ¢nsker,  at  de  skal  overholdes.  Det  kunne  maske  v~re gavnligt  at 
sikre, at  forskningen  vedr¢rende  maleinstrumenter  og  -procedurer  ikke 
befinder  sig et eller andet  sted  i  ingenmandslandet  mellem  energiprogrammet 
og  milj¢programmet.  Dette  er helt  givet  et  omrade,  hvor  der  b¢r  v~re euro-
p~isk samarbejde. 
1.8.  Samtidig  med  at  vi  er meget  betagede  over  den  tekniske  kvalitet  og  af  f 
valtningen  af  programmet,  mener  vi, at  det  er  pa  tide,  at  sigtet  udvi~2s 
i  to forskellige  retninger. 
For  det  f¢rste  er den  store tekniske  og  videnskabelige  indsats,  der  g¢res~ 
ved  at  have  behov  for  st¢tte fra  adf~rdsvidenskaberne og  fra  ¢konomien. 
Den  fremtidige  anvendelighed  af  mange  af  underprogrammerne  ville blive 
v~sentligt ¢get,  hvis  der  blev  integreret eksperter  fra  disse omrader  i 
projektholdet  og  ogsa  i  EF-managementgrupperne.  Udnyttelse  afh~nger ikke 
kun  af  kendskab  til materiellet,  og  en  udvidelse  af  indsatsen fra  det 
tekniske omrade  til ogsa  at  omfatte  samfundsvideuskaberne  ville  i  mange 
tilf~lde  v~re en  fordel  pa  nuv~rende tidspunkt.  Dette ville  is~r  v~re af 
v~rdi  pa  omrader,  hvor  beslutningerne  tr~ffes af  mange  mennesker~ffektivi­
teten af  energiudnyttelsen).  Erfaringerne  viser,  at  der  eksisterer for-
hindringer,  der  h~mmer en  gunstig beslutningstagning,  nar  denne  ikke  er 
centraliseret,  som  det  er  tilf~ldet pa  forsyningsomradet.  Derfor  er for-
hindringerne  for  anvendelse  af  mindre  produktionsudstyr  og  is~r for 
energibesparende  foranstaltninger  ikke  kun  teknologiske,  og  skal  derfor 
angribes  pa  en  anden  made. 
XX For  det  andet  er  der  en  tendens til ikke  at  se  tilstr~kkeligt  langt  uden 
for  Europa.  Der  g~res for  lidt  for  at  fa  en  egentlig viden  om  det  arbejde, 
der  foregar  <eller  strategien bag  det)  selv  hos  vores  st~rste konkurrenter 
som  USA  og  Japan.  Det  er  ogsa  umagen  v~rd at  unders~ge den  indsats, der 
g~res hos  de  mindre  konkurrenter  som  Canada,  Australien  og  Sverige osv. 
Udviklingslandene  har  is~r stor potentiel  betydning  for  mange  af  projek-
terne.  De  udviklingslande,  der  er godt  i  gang  med  at  blive  industrialise-
ret, er  i  h~j  grad  tvunget  til at  ~ge deres  kulforbrug.  Eksport  af 
materiel eller af  know-how  (igennem  st~tteprogrammer)  kunne  v~re af  stor 
hj~lp for  den  europ~iske industri  og  for  det  pag~ldende  land,  ved  at  s~tte 
det  i  stand til at  br~nde kul  mere  effektivt  og  med  f~rre skader  for  mil-
j~et og  ved  at  forhindre  st~rre virkninger  for  den  globale  atmosf~re og 
derved  hj~lpe OS  til at  leve  mere  behageligt.  Pa  mange  mader  er de  projek-
ter,  som  gennemf~res i  henhold  til dette program,  ikke  kun  af  v~rdi  for 
Vesteuropa,  og  vi  har  kun  set  fa  tegn  pa,  at dette  forhold  tages  i  be-
tragtning.  Vi  f~ler heller  ikke,  at  der  t~nkes nok  pa  den  energi- og 
milj~politik, der  f~res af  vores  n~rmeste naboer  i  0steuropa.  Devil  v~re 
af  betydning  for  os,  og  selv  om  dette  ikke  n~dvendigvis vil  pavirke  F&U-
projekterne, ville vi  v~re glade  for  at  v~re sikre pa,  at  dette  sp~rgsmal 
ogsa  tages  i  betragtning. 
Endnu  en  gang  vil  vi  understrege,  at  vi  s~tter stor pris paden tekniske 
kvalitet  af  al  det  arbejde,  vi  sa,  men  vi  er  i  tvivl  om,  hvorvidt  der  er 
tilstr~kkelig langsigtet  forskning  i  programmet.  F.eks.  ser  vi  det  som 
en  del  af  GD  XII's  arbejde  at  bringe  radikalt  nye  teknologier  ind  i  sek-
torer  inden  for  energiomradet,  som  moderniserer  sig selv  pa  en  mindre 
revolution~r made.  Et  sadant  arbejde vil  ikke  n~dvendigvis give  anvende-
lige  resultater,  men  uden  det  vil  programmet  v~re mindre  gavnligt.  Viden, 
der  er  opnaet  med  offentlig  st~tte, skal  g~res generelt  disponibel~ 
selv  om  det  nogle  gange  er  n~dvendigt med  overtalelse og  en  indsats  for 
at  na  dette.  Vi  s~tter pris pa,  at  der  g~res store  bestr~belser pa  at 
sprede  v~rdifulde resultater, der  er  naet  gennem  konferencer,  publika-
tioner osv.,  men  vi  f~ler, at  det  i  nogle  tilf~lde er  n~dvendigt at  fore-
tage  en  energisk  markedsf~ring af disse  resultater over  for  F~llesskabets 
industri  og  brugere. 
1.9.  I  en  fr~sk~  organisation er  F&U-komponenten  af  central  betydning.  Alle 
andre  sektorer  b~r komme  til den  med  deres  fremtidige  behov  og  problemer 
og  burde  til  geng~ld fra  GD  ~II fa  forslag til teknologiske projekter af 
interesse og  betydning  for  dem. 
XXI Desv~rre fandt  vi,  at  en  r~kke af  de  andre  generaldirektorater var  for 
tyndt  bemandet  til at  v~re i  stand til at  koncentrere  sig  om  fremtiden, 
idet  tvingende  nutidige  behov  tog  al  deres  nuvzrende  indsats.  Vi  finder, 
at  dette er  foruroligende  og  haber,  at  Kommissionen  gradvis vil  kunne 
afhj~lpe dette.  I  jo h~j~  grad  alle dele  af  organisationen  tznker  pa  frem-
tiden,  jo mere  vil  GO  XII  v~re i  stand til at  patage  sig den  centrale 
rolle, det  skulle spille; og  jo mere  GD  XII  kan  fa  bemanding  til at 
behandle  adf~rdsm~ssige og  ~konomiske  sp~rgsmal savel  som  tekniske  sp~rgs­
mal,  jo mere  vil  det  v~re i  stand til at  hj~lpe alle de  andre  med  at  ga 
fremtiden  i  m~de.  Sagt  mere  specifikt  synes  vi, at det  er  us~dvanligt, at 
et  sa stort initiativ,  som  Kommissionens  st~tteprogram ikke  omfatter  en 
F&U-komponent  <1%  eller 2%),  hvis  naturlige  tilh~rssted ville  v~re GD  XII. 
Med  de  stigende  bekymringer  med  hensyn  til energiforsyningen  i  udviklings-
landene  (og  de  milj~m~ssige virkninger)  b~r noget  af dette  v~re med  i  F&U-
programmet  for  ikke-nuklear energi. 
Kommissionen  har  allerede en  v~sentlig og  veletableret  succes  inden  for 
det  f~lles  europ~iske Driving  Cycles  for  motork~ret~jer. Lignende  bestr~­
belser  pa  at  fasts~tte  f~lles malinger  (og  bestemmelser)  vedr~rende energi 
kan  meget  vel  kr~ve en  F&U-indsats. 
1.10.  Resume: 
Vi  har flet et meget  positivt  indtryk af programmet,  dets  forvaltning  og  dets 
bidrag til samarbejdet  i  Europa,  men  vi  f~ler, at et  bredere perspektiv 
pa  nogle  omrader  vil  kunne  forbedre  de  meget  konkrete  fordele,  som  det 
allerede  indeb~rer. 
XXII 2.  GENERELLE  HENSTILLINGER  VEDR0RENDE  F~LLESSKABETS PROGRAM  INDEN  FOR 
IKKE-NUKLEAR  ENERGI 
2.1.  I  fors~get pa  at  udpege  overordnede  prioriteter for  de  forskellige  dele 
af  EF's  program  er vi  fuldt  ud  opmmrksomme  pa,  at det  kun  udg~r nogle  fa 
procent  af  det  samlede  st~ttebel~b i  Europa  fra offentlige midler  inden 
for  ikke-nuklear energi.  Det  star OS  derfor  klart, at  vi  ma  s~ge efter 
de  omrader,  hvor  fmllesskabsst~ttet forskning  kan  yde  et  smrligt  bidrag. 
Hovedkriteriet,  men  ikke  det  eneste  kriterium,  er  her,  hvorvidt  det  pa-
gmldende  projekt  vil drage  fordel  af  at  vmre  tvmrnationalt,og  hvorvidt 
Europa  inden  for  det  pagmldende  omrade  kan  opna  bedre  resultater ved  at 
bringe  industrien,  universiteter og  andre  offentlige institutioner  i  for-
skellige  Lande  sammen  under  EF-forvaltning.  Naturligt  nok  er  GO  XII's 
arbejde  bedst  placeret  pa  det  f~r-konkurrencemmssige plan.  Man  skal  ismr 
vmre  opmmrksom  pa,  at  der  sker  en  blid overgang  af  projekterne  fra  GO  XII 
til GO  XVII's  demonstrationsprojekter.  Vore  forslag  for  fremtiden  bygger 
pa  de  erfaringer, der  er  indh~stet, og  den  betragtning,  at  formalet  med 
et  forskningsprogram  er erhvervelse af  viden.  Denne  viden  kan  f~re til, 
at  et  program  afsluttes eller at det  fortsmttes,  eller at det  overf~res 
til det  st~rre omrade  med  offentligt  st~ttede demonstrationsprojekter 
eller til ren  finansiering  af  industrien. 
2.2.  Vi  f~ler, at  malsmtningerne  for  GO  XII's  ikke-nukleare energiprogram  b~r 
indeholde,  hvad  det  ogsa  g~r,  ikke  kun  en  mindskelse  af  Europas  energi-
afhmngighed  af  resten af  verden,  men  ogsa  forbedring  af  den  europmiske 
industris  konkurrenceevne,  bade  ved  at  st~tte det  tvmrnationale  samarbejde 
og  ved  at  styrke  forbindelserne  mellem  industri  og  universiteter. 
Vi  finder,  at  GO  XII  har  naet  meget  pa  disse omrader  med  beskedne  finan-
sielle midler,  og  dette opmuntrer  os  stmrkt til at  anbefale,  at det  ikke-
nukleare  energiprogram  fortsmttes.  Vi  haber  imidlertid, at det  kan  g~res' 
endnu  mere  effektivt, ved  at  g~re det  lettere for  nye  deltagere at  komme 
ind  i  de  meget  velfungerende  tvmrnationale  "klubber",  og  ved  at  mindske 
de  negative  forhold,  der  kan  forhindre  noget  sadant, bl.a.  i  form  af  tung 
administration og  de  lange  frister,  inden  der  foreligger  formel  godkendelse, 
og  inden  udbetalingerne  finder  sted. 
XXIII 2.3.  Vi  er  fuldt  ud  klar over,  at  systemanalyse  og  modelopstilling  er  meget 
v~rdifuldt og  en  stor  hj~lp i  programmet,  og  at dette  b~r  forts~ttes.  Det 
giver  mulighed  for  at  ~ge programmets  sammenh~ng,og dette  b~r udnyttes. 
De  nuv~rende midler  er  n~ppe  tilstr~kkelige til denne  aktivitet  med  dens 
nuv~rende omfang;  hvis  omfanget,  som  vi  foreslar,  udvides,  vil det  v~re 
n~dvendigt med  lidt  st~rre midler.  Vi  vil  gerne  henlede  opm~rksomheden 
pa,  at  sadanne  systemanalyser ogsa  kan  udnyttes  med  fordel  i  andre  af 
Kommissionens  arbejdsomrader. 
2.4.  Inden  for  de  vedvarende  energikilder  pask~nner vi  is~r programmet  vedr~­
rende  jordvarme  og  solenergi  Chvad  angar  det  sidste punkt  is~r arbejdet 
vedr~rende amorfe  siliconer).  Inden  for  begge  disse  programmer  er  vi  ikke 
kun  betaget  af  de  fremskridt,  der  er gjort,  ikke  kun  betaget  af  fremtids-
udsigterne,  men  vi  s~tter ogsa  stor pris pa  den  tv~rnationale karakter 
af  indsatsen og  den  made,  de  bedste  folk  i  Europa  bringes  sammen  uanset 
lokalisering.  Vi  foreslar derfor,  at  midlerne til disse projekter opret-
holdes  pa  samme  niveau  og  om  muligt  for~ges. 
Der  sker  ogsa  et  praktisk  og  tv~rnationalt arbejde  inden  for  vindenergi. 
Der  er  to  hovedmals~tninger: 
a)  forsyning  af  en  energikilde til  ~er og  isolerede  samfund,  hvor  ener-
gien  nu  er  uforholdsm~ssig dyr; 
b)  et  bidrag til den  generelle  produktion  af elektricitet til det  almin-
delige  ledningsnet. 
Vi  vil  gerne  st~tte (a)  (men  solenergi  b~r ogsa  overvejes  her),  men  haber, 
at  arbejdet  pa  dette omrade  snart  kan  overf~res til demonstrationstrinnet. 
Vedr~rende  (b)  f~ler vi, at det  er  vigtigt  for  det  nye  program,  at det 
rettes  imod  at  etablere  ~konomisk  levedygtighed  under  de  sandsynlige 
fremtidige  forhold,  is~r da  store  vindm~ller pa  nuv~rende tidspunkt  har 
meget  st~rre omkostninger  pr.  kW  end  sma. 
Biomasse  er  et  vigtigt  omrade,  men  vi  finder,  at  hovedfordelene  skal  ses 
i  relation til  Landbrugspolitikken  og  st~tte til udviklingslande.  Vi  f~ler 
derfor,  at  st~tten fra  GD  XII's  ikke-nukleare  energiprogram  b~r reduceres, 
men  at  GD  VI  og  GD  VIII  b~r involveres  i  fasts~ttelsen af  mals~tninger 
og  i  at  sikre, at  der  er  tilstr~kkelige midler til dette program. 
XXIV 2.5.  Vi  finder,  at  energibevarelse er et  meget  vigtigt  omrade.  En  mere  rationel 
udnyttelse  af  energien vil  ikke  kun  reducere  Europas  energihunger,  men 
vil ogsa  reducere  de  milj~m~ssige skader  og  andre  u~nskede bivirkninger. 
Fremskridt  pa  dette omrade  afh~nger imidlertid  kun  i  ganske  ringe grad 
af  tekniske  fremskridt  og  dem,  der  er behov  for,  er generelt  ikke  alt 
for  dyre.  Gode  eksempler  er absorptionsvarmepumper,  forbr~ndingsprojekter 
og  br~ndselsceller.  Derimod  er  ~konomiske, sociale og  adf~rdsm~ssige 
faktorer  afg~rende pa  dette omrade  (man  kan  bare  t~nke pa  bilisters 
adf~rd, eller selskabsdirektionernes modvilje  mod  at  yde  penge  til ener-
gibesparende  foranstaltninger>.  Vi  foreslar derfor,  at  programmet  fort-
s~ttes med  rimeligt  st~tteniveau, men  f~ler, at  der  for  at  sikre dets 
effektivitet  ma  indf~jes grundige  studier i~  for  de  relevante  ~kono­
miske,  sociale  og  adf~rdsm~ssige videnskaber. 
2.6.  Vi  s~tter pris pa  det  arbejde,  der er blevet  gjort  vedr~rende fossile 
br~ndstoffer, og  er helt  klar over,  at  F&U  inden  for  sadanne  omrader  ikke 
kan  v~re billig.  Bade  for olie og  gas'  vedkommende  er der  et start forsk-
ningsomrade,  der  gar  forud  for  industriel  udvikling.  Vi  vil meget  gerne 
st~tte  tv~rnationale projekter pa  dette omrade,  som  samler  europ~iske 
kompetencer,  uden  at  der  sker  en  dublering  af den  n~dvendige forsknings-
indsats  i  de  store olieselskaber.  Tilsvarende  finder  vi, at  en  milj~m~ssig 
og  social  acceptabel  udnyttelse af  Europas  ressourcer  af  fast  br~ndsel 
er et prioriteret omrade,  og  vi  st~tter derfor kraftigt  tv~rnationale 
programmer  pa  disse omrader,  hvor  der  fuldt  ud  tages  hensyn  til de  sociale 
og  milj~m~ssige faktorer.  Formalet  skal  pa  den  ene  side  v~re at  forbedre 
europ~isk kuls  indtr~ngen pa  f~llesskabsmarkeder, som  ikke  er vant  til 
dem,  og  paden anden  side at diversifisereEuropas energiimportkilder. 
2.7.  I  betragtning af  vores  store  st~tte til sa  meget  af  programmet  er vi  meget 
bekymrede  over  de  store  nedsk~ringer, der  er foreslaet,  og  vi  haber,  at 
der  ved  den  lovede  revision vil blive taget  hensyn  til de  anbefalinger, 
der  er  anf~rt  i  vores  rapport. 
XXV i) 
BEVERTUNG  DES  FuE-PROGRAKKS  1ft  BEREICH  DER 
NICHTNUKLEAREN  ENERGIE  (1985-1988) 
1  - ZUSAMftENfASSUNG 
1.1.  Zunachst  einmal  begrtiBen  wir,  daB  die Gemeinschaft  ein FuE-Programm 
im  Bereich der Energie durchftihrt.  Durch  den  Rtickgang  der·~lpreise 
hat sich  die weitgehende  Abhangigkeit Europas  und  des  europaischen 
Wohlstands  von  Einfuhrenergie keineswegs  verringert;  die Bemtihungen, 
sich  aus · dieser  Abhangigkei t  zu  befreien und  nach  Mogl ichkei  t  zu 
verhindern,  daB  die Europaische Wirtschaft von  externen Ereignissen 
gesteuert  wird,  erfordern  folglich ein angemessenes  FuE-Programm. 
Ferner haben  wir den  Eindruck,  daB  die Ziele  des energiepolitischen 
FuE-Programms  der  GD  XII  weiter gesteckt  sein und  sich auf andere 
Zielsetzungen der  EG  beziehen sollten  Cwas  anscheinend auch  der Fall 
ist>.  Den  Zielsetzungen ensprechend  ist eindeutig die industrielle 
Wettbewerbsfahigkeit bei Anlagen  zur  Energieerzeugung,  -umwandlung 
und  -verwendung  anzustreben,  denn  die Verringerung der europaischen 
Abhangigkeit  von  Einfuhrenergie ware  kaum  als erfolgreich anzusehen, 
wenn  sie  durch  eine Abhangigkeit  von  Produkten  aus Drittlandern er-
setzt wtirde.  Sobald  unsere  Industrie  in bezug  auf Energieprodukte 
auf  dem  Binnenmarkt  wettbewerbsfahig  ist, wird  sie nattirlich auch 
eine wettbewerbsfahige Position  in Drittlandern anstreben. 
Das  FuE-Programm  im  Bereich  der nichtnuklearen  Energie ist dement-
sprechend breit angelegt,  umfaBt  es doch  Vorhaben  zur rationellen 
Energienutzung  und  zur  Verringerung der Umweltbelastung,  Projekte 
XXVII ftir fossile Brennstoffe,  erneuerbare Energiequellen und  Modellent-
wicklungen.  Wir  selbst konnten  in der  verftigbaren  Zeit nur einige 
Aspekte  prtifen,  dennoch  glauben  wir,  daB  diese reprasentativ sind, 
und  sttitzen uns  weitgehend  auf  die  Arbeit  unserer  Berater,  deren 
breit angelegte,  qualifizierte Untersuchungen  ftir  uns  tiberaus hilf-
reich waren.  Unsere  Aufgabe  hestand darin das  NNE-Programm  der 
GD  XII  zu  bewerten,  dennoch  bestehen  eindeutig Auerverbindungen  zur 
Arbeit  der  GD  XVII  an  Demonstrationsprojekten,  wobei  die Grenzen 
glieBend sind. 
1 .2.  Positiv hervorzuheben  ist die  technische  Qualitat  aller geprtiften 
Projekte.  Die  Zielsetzungen waren  in allen Fallen sinnvoll  und 
erreichbar,  die Arbeitsgruppen kompetent  und  gut koordiniert,  enthu-
siastisch und  fahig.  Nattirlich gab  es geringftigige Abweichungen  bei 
diesen Qualitaten,  was  jedoch von  vornherein zu  erwarten ist. 
Diese  gleichmaBig  hohe  Qualitat spricht ftir die gute Projektauswahl 
und  -leitung.  Angesichts des ausgezeichneten Ergebnisses ist unseres 
Erachtens darauf hinzuweisen,  daB  der Vorgang  der Projektauswahl  um-
fangreiche  Arbeiten zahlreicher Beteiligter erfordert und  die Verzo-
gerungen  teilweise  bedingt.  Wir  sind uns  jedoch dartiber  im  klaren, 
daB  es  in einer Gemeinschaft  darauf ankommt,  nicht nur  eine sinnvol-
le Auswahl  zu  treffen,  sondern die sorgfaltige und  gute Auswahl  auch 
nach  auBen  sichtbar zu  treffen.  Dies  ist zwar  nur ein feiner Unter-
schied,  dennoch  halten wir es nicht ftir  sinnvoll,  das Auswahlverfah-
ren verktirz. 
1.3.  Zwei  Aspekte  der Anlaufphase der Vorhaben  geben  jedoch ernsthaft An-
laB  zur Besorgnis.  Die  langsamen  und  schwerfalligen Verwaltungsver-
fahren der Kommission  ftihren  zu  erheblichen  Verzorgerungen  von  der 
Genehmigung  eines  Projekts durch  die  GD  his zum  AbschluB  der ver-
traglichen Formalitaten.  Dies  ist in unseren Augen  ein gravierendes 
Handicap.  Dadurch  wird  zunachst die Anlaufphase  ftir alle vorsichti-
gen  oder  inbegtiterten Vertragspartner  wesentlich verzogert,  wahrend 
die wissenschaftliche  und  technologische  Konkurrenz  anderswo  fort-
XXVIII schreitet.  Es  bedeutet zweitens,  daB  zu  dem  Zeitpunkt,  da  die Be-
wertung  im  Hinblick auf  die BeschluBfassung  ftir die nachste Runde 
erfolgen soll,  eine ganze  Reihe  von  Projekten erst seit relativ kur-
zer Zeit  laufen,  so  daB  die  Leistung der  Auftragnehmer  schwer  zu 
beurteilen ist.  Und  drittens  liegt auf  der Hand,  mit  welchen  Pro-
blemen  sich  Projektleiter und  Vertragspartner  infolge dieser erheb-
lichen Verzogerungen  konfrontiert sehen. 
Wir  sind der festen Uberzeugung,  daB  die Effizienz der Programme  der 
Kommission  durch  diese Verzogerungen  in Frage gestellt wird.  GewiB 
muB  gewahrleistet  sein,daB die Mittel  sachgerecht  investiert werden, 
dennoch  glauben wir,  daB  die Gemeinschaft  mehr  ftir  ihr Geld  erhalten 
wtirde,wenn  die Fristen bis zum  AbschluB  der Vertrage und  zum  Eingang 
der Zahlungen  durch  Vereinfachung der Verwaltungsverfahren verktirzt 
wtirden,  oder  - falls sich  dies tatsachlich  als unmoglich  erweisen 
sollte - qualifiziertes Personal  in ausreichender Zahl  eingestellt 
wtirde,  urn  die wichtigsten Verfahren rasch abzuwicklen. 
Die  Verwaltungsablaufe  sind unseres  Erachtens unnotig kompliziert. 
Wir  stimmen  vollig mit  dem  folgenden  Absatz  aus  dem  Bericht unserer 
Berater tiberein  :  "Wahrend  solch ein Verfahren einer Auftragspolitik 
angemessen  ist,  bei der  der Kaufer  sichergehen will,  daB  er genau 
das  Produkt  oder die  Dienstleistung  erhalt,  ftir  die  er bezahlt, 
scheint es  bei der  FuE-Forderung nicht angebracht  :  hier kauft die 
EG  nicht  langer  eine  Ware,  sondern  hilft  anderen  Parteien 
finanziell,  ihre  Forschungsarbeit  aus  eigenen  Kraften  oder 
vorzugsweise  zusammen  mit anderen  zu  intensivieren.  Die  einzige 
maBgebende  Vertragsbedingung ware  demnach,  daB  der Auftragnehmer den 
vertraglich festgelegten Betrag  Csowohl  seinen Eigenanteil  als auch 
die  EG-Untersttitzung>  tatsachlich  ftir  den  vereinbarten 
Forschungsgegenstand aufwendet;  die  rechtlichen  Verfahren sollten 
daher  auf  die  Kontrolle  der  Bedingungen  und  nicht so  sehr der 
Ergebnisse  ausgerichtet  sein."  Die  Steuerung  dieser komplexen 
Vorgange  wird 
beteiligten 
auBerdem  insbesondere dadurch erschwert,  daB  die drei 
Generaldirektionen  mit  verschiedenen  und  nicht 
XXIX zusammengeschalteten EDV-Systemen  arbeiten. 
Anlaa  zur  Besorgnis gibt ferner,  daB  erfahrene Auftragnehmer,  denen 
die Einhaltung der Antragsverfahren  nicht allzuviel Schwierigkeiten 
bereitet,  die  Zulassung neuer  Interessenten in  dem  zu  erwartendem 
Umfang  zu  verhindern suchen.  Dies  ist nattirlich  lediglich ein Ein-
druck,  der  zahlenma6ig  schwer  zu  belegen ware.  Dieser Eindruck  ent-
stand sowohl  bei unseren Beratern als auch  bei  uns.  Wir  halten es 
ftir  richtig,  darauf hinzuweisen. 
1 .4.  Positiv hervorzuheben  ist ferner,  daB  es der Kommission  mit relativ 
bescheidenen Mitteln gelungen  ist,  eine Vielzahl  von  Industrieunter-
nehmen,  Hochschulteams  und  Mitarbeitern von  Forschungsinstituten zu 
einer guten und  erfolgreichen Kooperation  zu  veranlassen.  Leider ar-
beiten europaische  Firmen  nicht oft aus  freien Stticken  in Forschung 
und  Entwicklung  zusammen,was  ihre  wettbewerbsfahige Position gegen-
tiber  amerikanischen  und  japanischen Unternehmen  erheblich schwacht; 
gleiches gilt ftir die  Verbindung  zu  den  Universitaten,  die haufig 
weniger  intensiv  ist als  in den  USA.  Daher  sind wir angenehm  tiber-
rascht,  daB  es der  GD  XII  gelungen  ist, derartige "Clubs"  von  Firmen 
und  Universitatsfachbereichen zu  bilden und  ihre Effektivitat zu  ge-
wahrleisten.  Wo  dies erreicht wurde,is die Frage,  ob  die Bearbeitung 
des  entsprechenden Themas  auf Gemeinschaftsebene  angemessen  war,  un-
seres Erachtens eindeutig mit "ja" zu  beantworten.  Etwas  zurtickhal-
tender sind wir dagegen  in den  Cglticklicherweise  seltenerenl  Fallen, 
in denen  der Auftrag von  einer einzigen kleinen Gruppe  von  Forschern 
ausgeftihrt wurde,  die alle derselben Firma  oder dem  selben Universi-
tatsfachbereich angehoren. 
Gelegentlich wird  solch ein Projekt  innerhalb eines groaeren Gemein-
schaftsvorhabens  notwendig  sein,  jedoch bedarf eine solche Arbeit 
einer besonderen Rechtfertigung,  auch  mtissen  die  Koordinierung  und 
Verbreitung  der  Ergebnisse  gewahrleistet sein.  Vom  padagogischen 
Standpunkt  aus  ist es der  GD  XII  innerhalb des Programms  au6erst gut 
gelungen,  Henschen  zum  gemeinsamen  Denken  und  Handeln  zu  bewegen;wir 
halten es  jedoch  ftir wesentlich,  die  Prinzipien einer  solchen Ein-
XXX stellung konsequent  und  eindringlich bewuBt  zu  machen.  Leider gibt 
es  immer  noch  einige,  die sich fi.ir  "Gemeinschaftler" halten,wenn sie 
ganz  allein  ein Projekt  in allen  Einzelheiten entworfen haben  und 
dann  andere  auffordern,  bei  der Durchfi.ihrung  mitzuarbeiten.  Es  ist 
der  GD  XII  bei  diesem  Programm  nach  unserem  Dafi.irhalten durchaus 
gelungen,  die richtigen  kooperativen  Einstellungen  zu  entwickeln, 
und  daB  viele Vertragspartner  sind  - hoffentlich mit  Recht  - zu 
versichtlich,  daB  diese grenzi.iberschreitende Zusammenarbeit  zwischen 
verschiedenen Unternehmen  groBtenteils auch  nach  AbschluB  der Unter-
sti.itzung  und  Leitung  durch  die  Gemeinschaft  fortgeftihrt  wird. 
Hierftir bestehen  gute Aussichten  in den  Fallen,  wo  die durch die  EG 
verstarkte  Zusammenarbeit  tiber  einen  langeren  Zeitraum  hinweg 
erfolgte.  Entsprechend der Gemeinschaftspolitik,  ftir die die  GD  XII 
zustandig ist,  erfolgen fast  alle Arbeiten  auf vorwettbewerblicher 
Ebene.  Vom  europaischen  Standpunkt  aus  ist  es  jedoch auBerst 
wtinschenswert,  die  so  eingeleitete  Zusammenarbeit  der  Firmen 
fortzuftihren,  so  daB  in  Europa  ein  transnationales Unternehmen 
entsteht,  bei dem  die Ressourcen  verschiedener Firmen  zusammengefaBt 
werden,  den  amerikanischen  und  japanischen Giganten  konkurrieren 
kann.  Mit  welchen  Mitteln gegebenenfalls  die Fortsetzung  der auf 
vorwettbewerblicher  Ebene  eingeleiteten  Zusammenarbeit  in  der 
kommerziellen  Phase  gefordert  werden  kann,  laBt  sich  nicht  im 
einzelnen  sagen;  ermutigend  ist  jedoch,  daB  dies  bei  einigen 
Programmen  Cz.B.  Solarzellen aus  amorphem  Silizium,  moglicherweise 
auch  beim  Verbrennungsprojektl  spontan  geschah. 
1.5.  Das  Teilprogramm  fi.ir  Energiemodelle  und  Systemanalyse beeindruckte 
zwar  nicht unbedingt durch die Qualitat der Arbeit,  zentralen Posi-
tion  im  Rahmen  des Gesamtprogramms  Beachtung.  Es  gewahrleistet Kon-
takte und  Zusammenki.infte  zwischen  Mitarbeitern  der verschiedenen 
Teilprogramme  und  ist somit  ein wichtiges Verbindungselement.  Dieses 
Teilprogramm  sollte umbedingt  fortgeftihrt  werden,da  man  darauf stets 
angewiesen  sein  wird,  urn  Veranderungen  zu  beurteilen,  die entspre-
chenden  Konsequenzen  fi.ir  die  tibrigen  Teilprogramme  zu  ziehen und 
deren Koharenz  zu  gewahrleisten. 
XXXI 1.6.  Die  Ziele  der verschiedenen  Teilprogramme  scheinen richtig gewahlt 
und  angemessen.  Wir  glauben  nicht,  daB  haufig  ein unmittelbarer 
Ubergang  zu  Demonstrationsprojekten oder  in die Kommerzialisierungs-
phase  zu  erwarten steht,  denn  viele der Teilprogramme  zielen richtig 
darauf ab,in Europa  eine rasche und  durchgreifende Reaktion auf  eine 
Preiserhohung  oder  Reduzierung  des  verftigbaren  Einfuhrols  zu 
ermoglichen.  Mit  dem  Ubergang  in die Kommerzialisierungsphase ist 
erst dann  zu  rechnen,  wenn  solch ein Fall eintritt. 
Dem  Ziel,  die  Wettbewerbsfahigkeit  der  europaischen  Industrie zu 
verbessern,  dienen  unmittelbar  die  Teilprogramme  zur rationellen 
Energienutzung,  wenngleich  auch  hier  die notwendingen  Investitionen 
erst dann  erfolgen werden,  wenn  Energie wieder teuer wird. 
Soweit die  europaische  Industrie  in die Lage  versetzt werden  soll, 
Anlagen  oder  Ctiber  Lizenzen  oder anderweitig)  Know-how  zu  exportie-
ren oder  zumindest  nicht  importieren zu  mtissen,  kann  dies nicht un-
bedingt tiber  technische FuE  erreicht werden.  Zu  unserem  Bedauern 
konnen  wir  keine eigentlichen MaBnahmen  ftir  solch eine  industrielle 
strategische Entscheidungsfindung  aufzeigen.  Wir  behaupten nicht, 
daB  Europa  es beispielweise  in der Massenproduktion  von  Solarzellen 
noch  immer  nicht mit  Japan  aufnehmen  kann,  wissen  jedoch nicht,  wo 
ein  solcher Vorschlag  erortert und  beschlossen wtirde.  Europa  verftigt 
tiber  einen groBen,  aber begrentzten Bestand  an  qualifizierten Fach-
leuten,  und  wir konnen  nicht erwarten,  in allen Dingen  eine weltweit 
ftihrende  Position zu  erlangen.  Es  besteht tatsachlich  die Gefahr, 
daB  Mittel  ftir aussichtslose Unternehmen  verschwendet  werden;  diese 
Fragen  bedtirfen der Prtifung. 
1.7.  Hier gibt es wiederum  einige Bereiche,  in denen  im  Rahmen  des Pro-
gramms  gute  Arbeit  geleistet  wird,  die  jedoch offensichtlich nur 
einen bescheidenen Teil der  gesamten  Tatigkeit  darstellen.  Dies 
gilt  z.B.  ftir  die  Verwendung  von  Schwerolen  oder  die Weiter-
entwicklung der tllrtickgewinnung.  Wir  wollen  die  geleistete Arbeit 
XXXII wtirdigen,  nicht  kritisieren;  allerdings  gibt  es  nicht  viele 
Anzeichen daftir,  daB  die  Ergebnisse  zum  Informationsaustausch mit 
Dritten,  z.B.  tllgesellschaften,  verwendet  werden.  Durch  einen 
derartigen Handel  mit  Informationen  konnte die Wahrscheinlichkeit, 
kommerziell  verwertbare  Ergebnisse  zu  erzielen,  deutlich gesteigert 
werden.  Zweifellos  ist  dies  eine  komplexe  Situation  bei einer 
Industrie,  die  nicht an  offentliche Finanzierungen gewohnt  ist und 
bei der es sich urn  kleinere  tllgesellschaften handelt,  die bestrebt 
sind,die  von  der  Gemeinschaft  geforderte  Grundlagenforschung  zu 
nutzen,da sie selber so wenig  tun. 
Daher  mochten  wir die notwendingen Schritte steuern,  urn  sicherzu daB 
die  gesamte  europaische Forschungsgemeinschaft,  einschlieBlich der 
groBen  tllgesellschaften,  an  der nachsten Phase  mitwirkt. 
Feste Brennstoffe bilden einen besonderen  Programmkomplex.  Die  erste 
Aufgabe  besteht darin,  die Verbrennung  von  europaischer Kohle,Braun-
kohle  und  Torf  in  wirtschaftlicher  Form  umweltvertraglich  zu 
gestalten.  Unser  Standpunkt  zu  den  verschiedenen  laufenden 
Programmen  wird  an  anderer  Stelle  im  einzelnen dargelegt.  Sodann 
muB  man  sich  dartiber  im  klaren  sein,  daB  die  europaische 
auBenwirtschaftliche  Abhangigkeit  durch  die  umweltvertraglichere 
Nutzung  von  Einfuhrkohle  erheblich  diversifiziert  wird.  Der 
verstarkte Absatz  von  Kohle  in Bereichen,  in denen  sie bislang nicht 
verwended  wird,  erfordert  die Entwicklung  neuen  Verfahren  CKohle-
Wasser-Gemischel.  Hinsichtlich  der  Umweltverschmutzung  spielen 
nattirlich Normen  und  Vorschriften eine wichtige Rolle,  die sich auf 
Messungen  sttitzen mtissen,  wenn  sie  beachtet  werden  sollen.  Es 
sollte  gewahrleistet  sein,  daB  sich  die  Forschungs-arbeiten  im 
Hinblick auf die Messung  von  Gersten und  Verfahren nicht  irgendwo  im 
Vakuum  zwischen  dem  Energieprogrammm  und  dem  Umwelt-programm 
bewegen.  Hier bietet sich sicherlich eine  europaische Zusammenarbeit 
an. 
XXXIII 1.8.  Wir  sind  auBerst beeindruckt  von  der  technischen Qualitat und  der 
Leitung der Arbeiten  im  Rahmen  des Programms,  glauben  jedoch,  daB  es 
an  der  Zeit ist,  die Perspektive  urn  zwei  ganz  verschiedene Aspekte 
zu  erweitern. 
Zunachst  bedarf  die  ausgezeichnete  technisch-wissenschaftliche 
Arbeit,  die geleistet wird,  mittlerweile der Untersttitzung durch die 
Verhaltens- und  Wirtschaftswissenschaften.  Der  ktinftige Nutzen 
vieler  Teilprogramme  wtirde  erheblich  gesteigert,  wenn 
Sachverstandige aus diesen Gebieten  sowohl  im  Pojektteam als auch  in 
den  EG-Managernent-gruppen  rnitwirkten.  Die  Verwertbarkeit hangt nicht 
nur von  technischen Fahigkeiten  ab;  eine  Erweiterung der technisch 
orientierten Tatigkeit  um  die Sozialwissenschaften ware  vielfach von 
Vorteil.  Dieses Verfahren ware  vor allem  in  Bereichen sinnvoll,  in 
denen  Entscheidungen  von  rnehreren  getroffen  werden  Crationelle 
Energienutzungl.  Die  Erfahrung  zeigt,  daB  es Barrieren  gibt, die 
eine positive  Entscheidungsfindung verhindern,  wenn  sie nicht,  wie 
im  Bereich der.Energieversorgung,  zentral erfolgt.  Daher  sind die 
Hindernisse ftir  den  Einsatz  von  kleinen Stromerzeugungsanlagen und 
insbesondere ftir EnergiesparmaBnahmen  nicht rein technologischer Art 
und  erfordern einen anderen Ansatz. 
Zweitens  neigt man  dazu,  nicht gentigend  tiber  Europa  hinauszuschauen. 
Man  bemtiht  sich zu  wenig  urn  eine genaue  Kenntnis der  Arbeit  Cbzw. 
der  entsprechenden  Strategiel  die  in anderen  Landern,  selbst bei 
unseren Hauptkonkurrenten,  den  USA  und  Japan,  geleistet wird.  Es 
empfiehlt  sich  auch  durchaus,  die Tatigkeiten weniger  bedeutender 
Lander  wie  Kanada,  Australien,  Schweden  usw.  zu  verfolgen.  Vor  allern 
die  Entwicklungslander  sind  ftir viele Projekte moglicherweise von 
groBer  Bedeutung,  denn  soweit sie ernsthaft eine Industrie aufbauen, 
sind sie praktisch gezwungen,  ihren Kohleverbrauch  zu  steigern.  Der 
Export  von  Anlagen  oder  Know-how  Ceventuell  tiber Hilfsprograrnmel 
konnte  sowohl  ftir  die  europaische  Industrie  als  auch  ftir das 
betreffende Land  von  Vorteil  sein  wenn  dieses gleichzeitig die 
Moglichkeit der  rationelleren und  weniger  umweltbelastenden Nutzung 
XXXI-V von  Kohle  erhalt  und  konnte  durch  Vermeidung  schlimmerer 
Auswirkungen  auf  die  Erdatmosphare  dazu  beitragen,  daB  wir alle 
angenehmer  leben.  In der Tat  sind die Projekte dieses  Programms  in 
vieler Hinsicht  nicht ftir  Westeuropa  von  Bedeutung;  es gibt  jedoch 
kaum  Anzeichen  daftir,  daB  dieser Umstand  berticksichtigt wird.  Auch 
haben  wir , nicht den  Eindruck,daB  den  Energie- und  Umweltpolitiken 
unserer unmittelbaren Nachbarn  in  Osteuropa  gentigend  Aufmerksamkeit 
geschenkt  wird.  Sie  werden  ftir  uns  von  Bedeutung  sein,  und 
wenngleich  sich dieser Aspekt  nicht  notwendigerweise  auf  die FuE-
Projekte  auswirken  wird,  ware  es  beruhigend  zu  wissen,  daB  er 
berticksichtigt wird. 
Auch  hier waren  alle geprtiften Arbeiten  wiederum  von  erfreulicher 
technischer  Qualitat;  es  stellt  sich  jedoch  die  Frage,  ob  das 
Programm  gentigend  langfristige Forschung  vorsieht.  Zu  den  Aufgaben 
der  GD  XII  gehort  es unseres Erachtens auch,  radikal neue  innovative 
Technologien  in  Energiebereiche  enzuftihren,  in  denen  die 
Modernisierung  weniger  revolutionar  vor  sich geht.  Diese  Arbeit 
wird nicht unbedingt  zu  verwertbaren Ergebnissen  ftihren,  aber ohne 
sie wird  das Programm  weniger  ergiebig sein.  Die  Erkenntnisse aus 
offentlich finanzierten Programmen  mtissen  allgemein  zur Verftigung 
gestellt  werden  obwohl  es  dazu  gelegentlich  einiger 
Uberzeugungskraft  und  Bemtihungen  bedarf.  Erfreulich  ist,  daB  viel 
getan  wird,  um  die  brauchbaren  Ergebnisse  der  Projekte  tiber 
Konferenzen,  Publikationen  u.a.  zu  verbreiten;  dennoch  ist  in 
einigen  Fallen  eine  energische  Marketingpolitik  gegentiber  der 
Gemeinschaftsindustrie und  den  Benutzern erforderlich. 
1.9.  In einer Zukunftsorientierten  Organisation  ist  die FuE-Komponente 
von  zentraler  Bedeutung.  Alle tibrigen Bereiche sollten sich mit 
ihren  ktinftigen  Bedtirfnissen  und  Problemen  an 
Direktion  wenden  und  umgekehrt  von  der  GD  XII 
die  zustandige 
Anregungen  ftir 
technologische Projekte erhalten,  die  ftir  sie  von  Interesse und 
Bedeutung  sind. 
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teilweise unterbesetzt sind und  sich  nicht  auf  die  Probleme  der 
Zukunft  konzentrieren  konnen,  da  sie  von  den  gegenwartigen 
Anforderungen  voll  in Anspruch  genommen  werden.  Dieser Umstand  gibt 
AnlaB  zur  Besorgnis  und  sollte  von  der Kommission  nach  und  nach 
abgebaut  werden.  Je  mehr  alle  Glieder  der  Organisation  an  die 
Zukunft  denken,  desto eher  wird die  GD  XII  in der Lage  sein,  die 
zentrale Rolle zu  tibernehmen,  die ihr zusteht;  und  je besser  die  GD 
XII  ausgestattet  ist,  urn  sich  mit  verhaltens,  wirtschafts-
wissenschaftlichen und  technischen Fragen  zu  befassen,  desto eher 
wird  es  ihr  moglich  sein,  den  anderen bei der Losung  ktinftiger 
Probleme  zu  helfen.  Genauer  gesagt,  es scheint uns  ungewohnlich,  daB 
ein so  groBes  Unternehmen  wie  das Hilfprogramm  der Kommission  nicht 
einen  (1-2 %igenl  FuE-Anteil  innerhalb der  GD  XII  beinhaltet.  Bei 
der drangenden  Sorge  urn  den  Energiehaushalt der Entwicklungslander 
Cund  der  entsprechenden Auswirkungen  auf die  Umwelt)  sollte diese 
FuE-Komponente  teilweise  durch  das  Programm  ftir  nichtnukleare 
Energie abgedeckt  werden. 
Die  Kommission  hat bereits einen beachtlichen  und  fundierten Erfclg 
mit den  europaischen Fahrzyklen ftir Motorfahrzeuge erzielt.  Weitere 
derartige  Bemtihungen  zur  Vereinheitlichung  der  Messungen  Cund 
Vorschriften)  im  Bereich  der  Energie konnen  durchaus  zusatzliche 
FuE-Arbeiten  erfordern. 
1.10.Zusammenfassend  laBt sich sagen 
Das  Programm,  seine Leitung und  seine Leistungen  im  Hinblick auf den 
Zusammenhalt  Europas  sind  auBerst  positiv 
breitere Perspektive konnte  jedoch  in mancher 
zu  beurteilen;  eine 
Hinsicht den  durchaus 
realen Nutzen,  den  es bereits bietet,  noch  steigern. 
XXXVI 2.  ALLGEMEINE  EKPFEHLUNGEN  FUR  DAS  GEMEINSCHAFTSPROGRAMM  Ift  BEREICH  DER 
NICHINUKLEABEN  EMERGIE. 
2.1.  B~i dem  Versuch,  den  einzelnen  Teilen  des  EG-Programm  allgemeine 
Prioritaten  zuzuordnen,  ist  uns  deutlich  bewuat,  daa  dieses nur 
einem  geringen Prozentsatz der  gesamten  MaSnahmen  im  Bereich der 
nichtnuklearen  Energie  entspricht,  die  in Europa  aus  offentlichen 
Mitteln finanziert werden.  Daher  mtissen  die  Bereiche aufgezeigt 
werden,  in  denen  die aus Gemeinschaftsmitteln finanzierte Forschung 
einen besohderen Beitrag leisten  kann.  Das  Hauptkriterium,  aller-
dings nicht  das  einzige,  ist hier,  ob  das betreffende Projekt durch 
eine  grenztiberschreitende  Kooperation  gefordert  werden  kann,  ob 
Europa  auf dem  betreffenden Gebiet bessere Leistungen erzielen kann, 
wenn  Industrien,  Hochschulen  und  sonstige offentliche Einrichtungen 
in verschiedenen Landern  unter Leitung der EG  zusammenarbeiten. 
Nattirlich ist die Arbeit der  GD  XII  in der vorwettbewerblichen Phase 
am  sinnvollsten.  Besondere  Aufmerksamkeit  ist  dem  reibungslosen 
Ubergang  von  den  Projekten der  GD  XII  zu  den  Demonstrationsvorhaben 
der  GD  XVII  zu  widmen.  Unsere  Anregungen  ftir die Zukunft  mtissen  von 
den  Erfahrungen  der Vergangenheit  und  der Erwagung  gelenkt werden, 
daB  ein  Forschungsprogramm  dem  Erwerb  von  Kenntnissen  dient. 
Aufgrund  dieses  Wissens  bietet  sich  dann  der AbschluB  oder die 
Fortsetzung des Programms  an;  es kann  in den  breiteren Bereich der 
offentlich  finanzierten  Demonstrationsvorhaben  oder aber der rein 
industriell finanzierten Projekte verlagert werden. 
2.2.  Das  NNE-Programm  der  GD  XII  sollte  Cund  dies  ist in  der Tat der 
Fall>  nicht  nur auf  die Verringerung  der Abhangigkeit  Europas  von 
Energieeinfuhren aus der tibrigen Welt  abzielen,  sondern  auch  auf die 
Steigerung der  Wettbewerbsfahigkeit der europaischen Industrie,  und 
zwar  sowohl  durch  Forderung der grenztiberschreitenden Zusammenarbeit 
als  auch  durch  Starkung  der  Verbindungen  zwischen  Industrie und 
Hochschulen. 
XXXVII Die  GD  XII  hat  in dieser Hinsicht mit  geringem  finanziellen Aufwand 
viel erreicht,  daher ist die Fortsetzung des  NNE-Programms  dringend 
zu  empfehlen.  Es  steht jedoch zu  hoffen,  daa das Programm  noch  effi-
zienter gestaltet  werden  kann,  indem  neuen  Interessenten der Zugang 
zu  den  gut eingespielten  transnationalen  "Clubs"  erleichtert wird 
und  sie  davon  nicht durch die umstandlichen Verwaltungsprozeduren 
und  die  langen Fristen bis zur offiziellen Genehmigung  und  Zahlungs-
leistung abgehalten werden. 
2.3.  Ohne  Zweifel  sind  Systemanalyse  und  Hodellentwicklungen ftir das 
Programm  auaerst  sinnvoll  und  ntitzlich  und  mtissen  fortgesetzt 
werden.  Sie  konnen  zu  einer  starkeren  Koharenz  des Programms 
beitragen  und  diese  Moglichkeit  sollte  genutzt  werden.  Die 
derzeitige Finanzierung ist kaum  ausreichend  ftir diese Tatigkeit mit 
ihrem  gegenwartigen Aufgabenbereich;  sollte dieser unserem  Vorschlag 
entsprechend  erweitert  werden,  so  wird  ein  hoherer 
Finanzierungsaufwand  erforderlich sein.  Auch  auf  anderen  Gebieten 
konnte die Kommission  derartige Systemanalysen vorteilhaft anwendr 
2.4.  Im  Bereich  der erneuerbaren  Energien  sind  vor allem die Programme 
tiber  geothermische und  Solarenergie  Cund  hier  vor  allem  ... die 
Arbeit mit  amorphem  Silizium>  hervorzuheben.  Bei  heiden Programmen 
verdienen nicht nur die erzielten Fortschritte  und  die Perspektiven 
Beachtung;  sie  zeichnen  sich  auch  durch  den  transnationalen 
Charakter  ihrer  Tatigkeit  und  durch  die  Form  aus,  in  der 
Spitzenkrafte aus allen Teilen Europas  zusammengeftihrt  werden.  Daher 
wird  empfohlen,  die  Finanzierung  dieser  Programme  vall 
aufrechtzuerhalten und  nach  Hoglichkeit zu  erhohen. 
Sinnvolle und  grenztiberschreitende Arbeit  wird  auf  dem  Gebiet der 
Windenergie  geleistet.  Hier gibt es zwei  Hauptschwerpunkte  : 
a>  Bereitstellung einer Energiequelle ftir  Inselbewohner und  abge-
legene Gemeinden,  in denen  Energie unverhaltnismaaig teuer ist; 
XXXVIII b>  Beitrag zur allgemeinen Stromerzeugung  flir das Verbundnetz. 
Starke Untersttitzung verdient unseres Erachtens  Cal  Chier  ist jedoch 
auch  Sonnenenergie  zu  berticksichtigen>;  es steht  jedoch  zu  hoffen, 
daB  die  Arbeit  in diesem  Bereich  in Ktirze  das Demonstrationsstadium 
erreicht.  Bei  der Zielsetzung  Cb>  ist darauf zu  achten,  daa  das neue 
Programm  auf  die  wirtschaftliche  Lebensfahigkeit  unter  voraus-
sichtlichen ktinftigen  Umstanden  ausgerichtet  wird,  insbesondere da 
groae Windanlagen  derzeit erheblich hohere  Kosten  pro  kW  verursachen 
als kleine.  Biomasse  ist ein  wichtiges Gebiet,  es scheint  jedoch, 
daB  sie hauptsachlich flir die Agrarpolitik die Entwicklungshilfe von 
Vorteil  ist.  Daher  sollten  hierftir  weniger  Mittel  aus  dem  NNE-
Programm  der  GD  XII  in Anspruch  genommen  werden;  hingegen sollten 
die  GD  VI  und  GD  VIII  bei  der  Festlegung  der  Ziele hinzugezogen 
werden  und  daflir sorgen,  daB  gentigend  Mittel  flir dieses Programm  zur 
Verfti-gung  stehen. 
2.5.  Die  Energieerhaltung  spielt  offensichtlich  eine  tiberaus  wichtige 
Rolle.  Eine  rationellere  Energienutzung wtirde  nicht nur Europas 
Energiehunger eindamrnen,  sondern  auch  die Umweltbelastung  und  andere 
unerwtinschte  Nebeneffekte  verringern.  Dennoch  ist der Fortschritt 
auf diesem  Gebiet  nur  teilweise  von  technischen Errungenschaften 
abhangig,  und  diese sind,  soweit  man  auf sie angewiesen  ist,  in der 
Regel  nicht  allzu  kostspielig.  Als  Beispiel  seien 
Absorptionswarmepumpen,  das Verbrennungsprojekt  und  Brennstoffzellen 
genannt.  AndererSeits  spielen  hier  wirtschaftliche,  soziale und 
verhaltenwissenschaftliche  Faktoren  eine  entscheidende Rolle  Cman 
denke  nur  an  das  Verhalten  von  Autofahrern  oder  an 
Unternehmensleitungen,  die  nur  widerstrebend Energiesparmaanahmen 
genehmigen).  Wir  empfehlen  daher  die Fortsetzung  des Programms  mit 
angemessenen  Mitteln;  urn  seine Effektivitat zu  gewahrleisten,  bedarf 
es  jedoch auch  grtindlicher  Studien  im  Bereich  der einschlagigen 
Wirtschafts-,  Sozial- und  Verhaltenswissenschaften. 
XXXIX 2.6.  Wir  begrtiBen  die  Arbeit  an  fossilen  Brennstoffen  und  sind uns 
bewuBt,  daB  FuE  in so  ausgereiften Bereichen nicht billig sein kann. 
Sowohl  ~1  als  auch  Gas  erfordern umfangreiche  Forschungsarbeiten, 
ehe  die  industrielle  Entwicklung  einsetzen  kann.  Tatkraftige 
Untersttitzung  verdienen  daher  grenztiberschreitende  Projekte  in 
diesem  Bereich,  die europaische  Kompetenzen  nutzen,  ohne  sich mit 
den  notwendigen  Forschungsarbeiten  groBer  ~lgesellschaften  zu 
tiberschneiden.  Desgleichen sollte die umwelt- und  btirgerfreundliche 
Nutzung  der europaischen Ressourcen  an  festen Brennstoffen prioritar 
behandelt werden:  entsprechende Programme,  bei  denen  die sozialen 
und  umweltpolitischen  Faktoren  voll  berticksichtigt  werden,  sind 
daher unbedingt  zu  untersttitzen.  Anzustreben  ist  einerseits die 
ErschlieBung  neuer  Gemeinschaftsmarkte  ftir  europaische Kohle  und 
andererseits  die  Diversifizierung  der  europaischen 
Energieimportquellen. 
2.7.  Wir  beftirworten  das  Programm  in vielerlei Hinsicht und  halten daher 
die vorgeschlagene  einschneidende Ktirzung 
sind  jedoch  zuversichtlich,  daB  unser 
Forderungen  an  die  zugesagte  Revision 
verleihen wird. 
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v6Tav  oTt  EXEt  EntTUXEt  oTo  tpyo  Tn~  ~Eiwan~  Tn~  E~apTnon~  Tn~  Eupwnn~. 
ano  E~WTEPtKE~  nnvt~  EVEPYEta~ av  tvavTt  TOUTOU  unnPXE  E~apTnon ano  na-
pay6~Eva oTo  E~WTEPtKo ~nxavn~aTa.  M6Xt~ n  ~to~nxavia  ~a~  KaTaoKEun~ 
EVEPYEtaKOU  E~OnAtO~OU KaTaOTEl  aVTaywVtOTtKn  OTnv  EOWTEptKn  ayopa,  8a 
aywvtOTEi  EtAtKptva  va  EntTU~Et  TO  i6to Kat  OTO  E~WTEPlKO. 
To  npoypa~~a E&A  oTov  To~ta Twv  ~n nupnvtKwv  ~op~wv  Ev€py£ta~ 6tKatoXo-
vn~tva Eivat  Eupu,  nEptXa~~avovTa~,  6nw~  npay~aTt  ou~~aiv£t,ox€6ta yta 
Tnv  op80AOY~Kn xpnon  Tn~  EVEPYEta~ Kat  yta Tnv  EAaXtOTOnoinon  TWV  nEpt-
~aAAOVTtKWV EntnTWOEWV  Tn~,  yta  Ta  OPUKTa  KaUOt~a, yta  Tt~  avaVEWOt~E~ 
nnvt~ Kat  yta  Tnv  KaTapTton  ~ovT€~v.  Evw  E~Ei~ ot  i6~Qt  oTo  xp6vo 
nou  Eixa~E o~~ 6ta8Eon  ~a~  ~noptaa~E va  E~ETaoou~E ~ovo opto~tv£~ nXEu-
p€~,  8Ewpou~E OTt  auTE~ nTav  avTtnpoown£UTtKE~ Kat  ~a~ Ka8nouxao£  0£ 
~EyaAO ~a8~6 n  Epyao{a  TWV  OU~~OUAWV  ~a~ Ot'.Onoiot  6tEPEUVWVTa~  6tE~o-
6tKa  Kat  ~£  6E~toTEXvia ~a~  ~onenoav noXu.  H Epyaoia  ~a~  a~opouo£ To 
npoypa~~a Tn~ rd  XII  oTo~ To~ta Twv  ~n nupnvtKwv  -~op~wv  EVEPVEta~,  aXXa 
oa~w~ unnpxav  OXEOEt~ ~£ OUVKEXUPEVa  o~w~  opt~ ~E Tnv  Epyaaia  Tn~ rd 
XVII  ~E avTtKEi~Evo ox€6ta  Eni6Et~n~. 
XLI 1.2.  Ma~  npo~tvnoe noAu  8eTtKn  evTunwon  n  TEXVtKn  OTa8~n  6Awv  Twv  oxe6iwv 
nou~ei6a~e.  re Ka8e  nepinTwon  ot  OT6xot  nou  opioTnKav  a~ttav Kat  an6 
Tn  ~uon  TOU~ pnopouOaV  va  npaypaTw8ouv,  Ot  0£  O~QO£~  unnp~aV  tKQVE~ Kat 
KOAa  OUVTOVtO~EVE~,  EV80UOtWOEt~ Kat  a~t£~.  rn~Etw8nKaV  ~UOtKa aon~a­
VTE~  6taKu~aVOEt~ OTnv  not6TnTa  auTn,  TOUTO  6~w~  aeaaiw~  ava~EVOTav. 
H O~Ot6~op~n auTn  u~nAn notoTnTa  anOTEAEi  ~opo Tt~n~ Ovnv  ERtAOVn  Kat 
6taxe1pton  Twv  oxe6iwv.  MoAovoTt  eivat  e~atpeTn  6nw~ Kat  Ta  anoTEA£-
o~aTa Tn~,  8ewpou~E avayKn  va  TOVlOOU~E 6Tt  n  un6~n 6ta6tKaOia  EntAoyn~ 
oxe6iwv  anatTEi  Tnv  KaTa~oXn unep~oAtKn~  npoona8eta~ EK  ~tpou~ napa  noA-
Xwv  av8pwnwv  Kat  anoTEAEi  EV 1  ~£pet  atTia  Tn~  Ka8uoT£pnon~.  napoAa  auTa 
EXOU~E Eniyvwon  Tn~  ~aOtKn~  avayKn~ OTnv  Kotv6TnTa  oxt  ~OVO\VQ EntAEVEt 
OWOTa  OAha  Kat  va  OElXVEt  6Tt  EntAEVEt  npoOEKTtKa  Kat  OWOTa.  MOAOV6Tt 
unapxet  AEnTn  toopponia  OEV  OUVtOTOU~E va  OUVTO~Eu8ei  n  ~€8o6o~  EntAO~. 
1.3.  Ynapxouv  o~w~ 6uo  nXeup£~  Tn~  €vap~n~ oxe6iwv  nou  anoTEAouv  yta  ~a~ 
nnyn  Oo~apn~  avnouxia~.  H apa6uTnTa  Kat  OUOKtvnoia  TWV  OtOtKnTtKWV  6ta-
6tKaOtWV  Tn~  EntTponn~  on~aivEt  OTt  unapxouv  EKTETQ~EVE~  Ka8UOT£pnoet~ 
~ETa~u  EyKpton~  EVO~ oxeoiou  an6  Tn  ra  Kat  Tnv  OAOKXnpwon  TWV  6ta6tKaOtWV 
unoypa~n~  Tn~  ou~aaon~.  TOUTO  TO  eewpou~E w~  ~Eitov Kat  ooaapo  ~EtOVEKTn­
~a.  KaTa  npwTo  on~aivet  6Tt  n  €vap~n Ka8uoTepei  ouotw6w~ yta  ooou~ ava-
ooxou~ eivat  Ent~UAOKTtKOi n  a6€Kapot,  EVW  n'  aywvtto~evn  EntOTn~n Kat 
TEXVOAoyia  npoo6euet  aXAou.  KaTa  6euTepo,  on~aive~ oTt  Tn  OTtY~n nou 
np€net  va  6tevepvneei  n  a~toA6ynon yta va  An~eouv  ano~aoet~ yta Tnv  en6-
~evn OEtpa  epeuvwv,  apKETa  ox£6ta  exouv  a~xioet  va  EKTEAOUVTat  OXETtKa 
np6o~aTa WOTE  va  eivat  6uoKoXo  va  Kpt8ouv  otL£nt6ooet~ Twv  avaooxwv. 
KaTa  TPiTo,  txou~e nAnPn  ouvei6non  Twv  npoaAn~aTwv nou  avTt~£Twnttouv 
Ot  uneu8uvot  epywv  Kat  Ol  avaOOXOt  OUVEnEia  TWV  OVWTEPW  OUOtWOWV  Ka8u-
OTEPnO£WV. 
ntoTeuou~e aKpa6avTa  6Tt  an6  Tt~ ev  Xoyw  Ka8uo~epnoet~ 6taKuaeueTat  n 
anoT£AEO~aTtK6TnTa Twv  npoypa~~aTwv  Tn~  EntTponn~.  MoAovoTt  avayvwpi~ 
tou~E Tnv  avayKn  va  OtaO~aAitETat  n  op8n  6anavn  TWV  XPn~aTWV,  VO~itou~£ 
OTt  Ta  TEAEUTaia  ea  tntavav  neptoo6Tepo  T6no  yta  Tnv  Kotv6TnTa  av  ~Etw­
vovTav  ot  Ka8uoTepnoet~  ~expt  Tnv  optoTtKonoinon  Twv  ou~aaoewv Kat  Tnv 
npay~aTonoinon Twv  nAnpw~wv  ~e Tnv  anAotoinon  Twv  6totKnTtKwv  6ta6tKa-
otwv  n,  av  TOUTO  ano6etx8ei  aAn8w~ a6uvaTo,  ~£ Tnv  npooAn~n npoomwtKOU 
enapKou~ oe  noo6TnTa  Kat  noi6TnTa  WOT£  va  6tEKnepatwoet  Taxtw~  Tt~·.aa­
OtK€~  6taOtK00l£~. 
XLII H  T6ao  ~EyaXn noXunXoK6TnTa  Twv  avwTtpw  6totKnTtKwv  6ta6tKaatwv  ~a~ 
~aivETat  nEptTTn.  ru~~wvou~E nXnpw~  ~E Tnv  aK6Xouen  napaypa~o an6  Tnv 
tK8Ean  Twv  au~~ouXwv  ~a~ :  "Evw  ~ta TtTota  ~teooo~ Eivat  KaTaXXnXn  yta 
noXtTtKn  npo~n8Etwv,  6nou  o  ayopaaTn~ etXEt  va  Eivat  ~t~ato~ 6Tt  anoKTa 
aKpt~W~ TO  npoi6v  n  Tnv  unnpEaia  yta  Tnv  onoia  nXnpwvEt,  OEV  ~atVETat 
6tKatoXovn~tvn yta  Tnv  unoaTnP•~n  Tn~  E&A  :  aTnv  nEpinTwan  auTn,  n  EK 
OEV  ayopa~El  nXtov  tva aya86,  aXXa  ~onea XPn~aTtKa aXXa  ~tpn va  ~Eya­
Xwaouv,  an6  ~6va TOU~ n  KaTa  npoTi~nan ~E  aAAOU~,  Tl~  EpEuvnTtKt~~·ToU~ 
npoana8EtE~.  H ~6vn  anoTEXEa~aTtKn au~~aTtKn anafTnan  ea  nptnEt  TOTE 
va  Eivat  6Tt  0  avaooxo~  npay~aTt  E~OOEUEt  TO  au~~aTtKO XPn~aTtKO noa6 
(TO  ~EplOlO au~~ETOXn~ TOU  ~a~i  ~E Tnv  KOlVOTtKn  aTnpt~n) yta  TO  au~~w­
vn~t~o·EpEuvnTtK6  8t~a·  KaTa  auvtnEta,  Ol  VO~lKE~  OtaOtKaaiE~ 8a  npEUEl 
va  KaTEu8uvovYat  aTnv  napaKo~ou8nan Twv  auv8nKwv  napa  Twv  an~tEXEa~aTwv." 
H  6~axEiptan TOU  noXunAOKOU  aUTOU  axn~aTO~ Ka8iaTaTat  nEpatTtpw  t6taiTE-
pa  6uaXEPn~ an6  Tnv  ava~Et~n TPtWV  xwptaTWV  rd  nou  6ta8ETOUV  Ota~opETtKa 
Kat  ~n auvOEOE~tva ~ETa~u  TOU~  auaTn~aTa unoXoytaTWV. 
nEpatTtpw  atTia  avnauxia~ anoTEAEi  TO  YEYOVO~ 6Tt  EVW  Ol  nEnEtpa~EVOt  ava-
ooxot  avTanE~tpxo~Tat  aTn  6uaxtp£,ta  au~~6p~wan~  ~E  Tt~  6ta6tKaaiE~ uno~o­
Xn~,  ot  TEAEUTaiE~ Eivat  EnapKw~  ano8appuvTtKt~ yta va  E~nooi~ouv Tnv  npo-
atXEuan  Tou  ava~Ev6~Evou  apt8~ou vtwv  uno~n~iwv.  BE~aiw~ TOUTO  ~nopEi 
va  anoTEXEi  anXw~ EVTunwan  ~ta Kat  Eivat  6uaKoXo  va  ano6EtX8Ei  ~E apt8~n­
TtKa  aTOlXEia.  Tnv  EVTUnwan  auTn  EXOU~E T6ao  E~E{~ 6ao  Kat  Ol  au~~OUAOl 
~a~ Kat  8Ewpou~E awaTO  va  Entaupou~E Tnv  npoaoxn  aTO  EV  X6yw1  8£~a. 
1.4.  Ma~  npo~tvnaE noXu  8ETtKn  EvTunwan  o  Tp6no~  ~E  ~ov onoio n  EntTponn  Ka-
Ta~EpE,  ~E  axETlKW~ ~tTpta XPn~aTtKa noaa,  va  auyKEVTpwaEt  notKtXia  ~to­
~nxavtKWV ETatptwv,  navEntaTn~taKwv  o~aowv Kat  npoawntKou  an6  E~EuvnTtKa 
t6pu~aTa nou  avanTuaaouv  KaXn  Kat  EntTuxn~auvEpyaaia.  duaTuxw~,  auxva 
01  EupwnarKt~  ETatpiE~ OEV  auvEpya~OVTat  OlKEt08EAW~ aE  8t~aTa E&A,  yE-
yov6~ TO  onoio  ~EtwvEt  Tnv  av~aywvtaTtKn  Tou~ Stan  tvavTt  a~EPtKavtKwv 
Kat  tanWVlKWV  ETatptWV,  anoTtXEa~a aTO  onoio  oonyEi  Enian~ n  auxva  Xt-
y6TEPO  a~Evn axton  ~E  naveatoTn~ta an'6,Tt  ouvn8i~ETat  OTt~·AnA.  Ata8av-
8nKa~E npay~aTt  EuxaptaTn  EKnXn~n ~E Tnv  EntTuxia  TOU  ~poawntKOU  Tn~ rd 
XII  va  aTnVEl  TtTOlE~ 
11 AEaXE~
11  ETatptWV  Kat  navEntarn~taKWV  T~n~aTWV Kat 
va  E~aa~aXi~El  Tnv  an~~EAEa~aTtK6TnTa TOU~.  'Onou  EntTEU~8nKE TOUTO  vo-
~i~OU~E OTt  aTnv  EpwTnan:TOU  KaTa  n6oov  nTav  EVOEOElY~EVO va  EntOtWKETat 
TO  ~nTn~a w~ KOlVOTtKn  Epyaaia  OlVETat  a~iaaTa  n  anavTnan  ~E tva  ano~a­
OlOTlKO  Kat  Ka8ap6  "vat
11
•  Ata8av6~oaTE ~lKPOTEPO Ev8ouataa~6 yta Tnv 
(XtyOTEPO  EUTUXW~ auvn8to~tvn~.'nEpinTwon onou  txEt  ouva~8Ei  ou~~aan  ~E 
~·a Kat  ~6vo  ~lKPn o~aoa EpEuvnTwv  nou  avnKouv  OAOt  OTnv  iota  ETa~pia 
XLIII ~  naventoTn~taK6 T~~~a.  Ynapxouv  neptnTwoet~ 6nou  tva TEToto  ox£6to 
eivat  avayKaio  OTo  nAaioao  eupuTepou  KotvoTtKou  oxeoiou,  aAAa  n  epya-
oia  auT~  xpeaa~eTat  Et6tKn  atTtOAoynon  Kat  np£net  va  eivat  e~ao~aAt­
o~£vo~ 0  OUVTOVtO~O~ Kat  n  Ota6oon  TWV  anOTEAEO~QTWV.  Ano  EKnatOEu-
TtKn~  OKOnta~ OTa  nAaiota  TOU  npoypa~~aTO~ n  fd  XII  unnp~E npay~aTI 
e~aapETtKa entTUX~~ OTo  va  KaTeu8uvea  Tov  Koo~o va  OKEnTETat  Kat  va 
epya~ETal  ~a~(,  aAAO  8ewpou~E ~aOtKO va  E~ap~6~0VTat  Kat  KaT
1 t6iav 
oa  apx£~  ~~a~ TETota~  oTaon~  ~E ouvtneaa  Kat  o8£vo~.  Eivaa  Aunnp6 
nou  anavTWVTat  aK6~a aTo~a Ta  onoia  ntOTEuouv  OTt  KaTEXOVTat  an6 
"KOtVOTlKO  nveu~a" av  £xouv,  EVTEAW~  ~6vot  TOU~,  OUAAQ~Et  £va  OXEOIO 
~E Ka8e  AEnTo~£peta Kat  enEtTa  npooKaAouv  aAAOU~ va  ou~npa~ouv OTnv 
EKTEAeon  Tou.  ntoTeuou~e 6Tt  n  f4  XII  oTo  nap6v  np6ypa~~a on~etwvea 
~eyaAn entTuxia oTnv  Ka8t€pwon  op8wv  Tp6nwv  ouAAoyaKn~  ou~nept~opa~, 
aAAQ  €Ani~ou~E OTI  nOAAOi  avaooxoa  OWOTa  eivat  nEnEtO~EVOl  OTI  auTE~ 
01  ouvn8EtE~  OtaouvoptaKn~ OUVEpyaoia~ ~ETa~u Ota~OPETtKWV ETatptWV 
OTnv  nAEtOVOTnTa  TWV  nEptnTWOEWV  8a  Ent~noouv En(  ~aKpW ~ETa TOV  TEp~a-
. Tt0~6 Tn~  KOtVOTtKn~  OTnpt~n~ Kat  Otaxeipton~.  Ot  OXETIKE~  npO~AE~Et~ 
txouv  ~eyaAE~  na8av6TnTE~  enaA~8euon~  OTt~  neptnTwoet~ 6nou  on~eaw8nKE 
~aKpa nepiooo~  ouvepyaoia~  evtoxuo~evn~ an6  Tnv  EK. 
Eu8uypa~~l~O~EVE~  ~E Tnv  KOIVOTtKn  nOAtTtKn  OT~V  TO~Ea EU8UVWV  Tn~ fd 
XII  OAE~ oxe66v  01  EKTEAE08EiOE~  epyaote~ nTav  OE  npoavTaywvtOTlKO  OTa-
010.  An6  eupwnaiKn~  6~w~  oKonaa~ eivaa  aKpw~  ent8u~nT6 n  ouvepyaoia 
~€Ta~u ETatpiWV  nou  OPXtOE  KaT'aUTO  TOV  Tpono  va  OUVEXtOTEi,  WOTE  n 
eupwnaiK~ 6taKpaTtK~ npoona8eaa,  OTnv  onoia uneto£pxovTat  n6pot  nOAAWV 
ETatptWV  an6  KOtVOU,  va  avTaywvi~ETat  TOU~  a~EPtKaVOU~ Kat  tanWVE~ yi-
yaVTE~.  4ev  £xou~e oa~n a6£a  Tou  u~toTa~tvou ~nxavao~ou yta  Tnv  Tovw-
on,  6nou  xpeaa~ETat,  Tn~  ouv£xton~  ~~a~  TETota~  ouvepyaoia~ nou  apxaoe 
oe  npoavTaywvtOTtK6  OTa6to  v•a va  ~eaoet  OTt~  epyaoie~  e~nopaKn~  KAi~a­
Ka~,  ~oAov6Tt  ~a~ ev8appuvet  To  OTt  TouTo  ou~aatvet  au86p~nTa oe  opto~t­
va  npoypa~~aTa  C6nw~ OTa  nAtaKa  KUTTapa  an6  a~op~o nupiTtO  Kat  iow~ OTnv 
Kauon>. 
1.5.  Ma~  npo~£vnoe ~eyaAn evTunwon  6xt  ~6vo n  not6TnTa  Tn~  EKTEAou~evn~ epya-
ota~  ~E  aVTtKE(~EVO Tnv  KaTapTtOn  EVEPVEtaKWV  ~OVTEAWV Kat  Tnv  avaAuOn 
OUOTn~aTWV,  aAAO  Kat  TO  OTt  KaTEXEt  KEVTPtKn  8£on  OTO  OAO  npoypa~~a. 
'ETOl  E~ao~aAi~OVTat  Ena~£~ Kat  ouvavTnOEt~  ~E QTO~a nou  aOXOAOUVTat 
OTt~  6ta~OpE~  OUVtOTWOE~ TOU  npoypa~~aTO~ Kat  KaTa  OUVEnEta  n  OXETtKn 
Epyao(a  anOTEAEi  Kaipto  OTOtXEiO  yta  Tn  Ouvoxn  TOU.  Ei~aOTE nEnEtO~£­
VOt  OTt  ~·a OUVEX~~ Eni  TOUTOU  ~poona8Eta ea  XPEIQ~ETat  navTa  yaa  Tnv 
XLIV a~to~oy~o~ T~~  ~ETa~a~~O~EV~~  EVEPYEtaK~~  OK~V~~ Kat  ea  txet  ouvtnEt'E~ 
yta  Ta  uno~otna ~tp~ Tou  npoypa~~aTo~,  n€pa  ano  T~v  E~ao~a~to~  T~~ au-
vox~~ Tou. 
1.6.  Ma~  ~aivETat  oTt  ot  OTOXOt  TWV  6ta~6pwv  uno-npoypa~~aTwv txouv  Ent~EyEi 
Ka~W~ Kat  Eivat  KaTa~~~~Ot.  AEV  VO~i~OU~E OTt  OE  no~~E~  nEptnTWOEt~ 
npEnEt  va  ava~tVETat  a~EO~ np6o6o~  npo~ oxt6ta  Eni6Et~~~  ~  E~noptK~ EK-
~ETQ~~EUO~,  EnEtO~ no~~a ano  Ta  uno-npoypa~~aTa OTOXEUOUV,  OWOTa,  OTO 
va  ~EPOUV  T~V  Eupwn~ OE  8to~ ano  onou  8a  ~OpE{ va  aVTt6pa  TaXEW~ Kat 
anOTE~EO~aTtKW~ OE  TUXOV  au~~o~  T~~  Tt~~~  ~  ~Eiwo~ T~~  EUXEPEta~ 6ta-
8EO~~  EtOayo~EVWV  Kauoi~WV.  H np6000~  npo~  T~V  E~noptK~ EK~ETQ~~EUO~ 
6ev  np€nEt  va  ava~EVETat  EKTO~ Kat  tw~ oTou  ou~~Ei  tva TEToto  anp6onTo 
yeyovo~. 
0  OTOXO~  T~~  ~E~Tiwo~~  T~~  avTaywvtOTtK~~  eta~~  T~~  EupwnatK~~  ~to~~xa­
via~  E~un~pETEiTat  a~eoa an6  Ta  uno-npoypa~~aTa ~E  avTtKEi~evo Tnv  op8o-
~oytK~ xp~on  T~~  evtpyEta~,  ~o~ov6Tt  Kat  OE  auT~ Tnv  nEpinTwon  OEV  ea 
npay~aTonot~Souv  no~~€~ an6  Tt~  avayKaie~  enev6uoet~  €w~ oTou  n  ev€pyeta 
~avayivEt  aKpt~OTEp~. 
'Onou  unapxet  OTOXO~ va  6o8Ei  n  6uvaTOT~Ta OTnv  EupwnaiK~ ~to~~xavia 
va  npay~aTonot~OEt  E~aywyt~,  ~  Tou~axtoTov va  ano~euxeouv ot  etoaywy€~, 
~nxavtKOU  E~OR~IO~OU  ~  (~EOW napox~~ aOEta~  ~  a~~w~)  TEXVOVVWOia~,  n 
TEXVtK~ E&A  OEV  OO~yEi  KaT'avayKn  OT~V ERtTUXia.  Ei~aOTE  npay~aTt  E~a­
~pw~  avaoTaTw~tvot  ano  Tnv  avtKavoTnTa  ~a~ va  EVTonioou~E tva owoTo  ~tao 
yta  T~  ~n~n TtTOIWV  ano~aOEWV OE  8t~aTa ~tO~~XaVtKn~  OTpaT~VtKn~.  AEV 
tOXUPi~o~aOTE OTt,  a~  nOU~E,  OTn  ~a~tKn  napaywy~ n~taKWV KUTTapwv  ~ 
Eupwnn  OEV  Eivat  n~EOV OE  etan va  ~eaaEt  T~V Ianwvia,  a~~a  OEV  yvw-
pi~ou~E nou  ea  ~nopouoe va  ou~nTn8ei  Kat  ano~aotOTEi  ~ia TETota  npoTao~. 
Ot  n6pot  Tn~  Eupwn~~ oe  ent6t~ta aTo~a eivat  EKTETa~tvot  a~~a nenepao~€­
vot  Kat  OEV  EtVat  OUVaTOV  va  ava~tVETat  OTt  Sa  KaTaOTOU~E OTO  Ka8E  Tt 
npwTon6pot  nayKoo~iw~.  0  Kivouvo~  onaTaXn~ nopwv  oe  To~Ei~  xwpi~  ~t~~ov 
Eivat  npay~aTtKO~ Kat  Ta  ~nT~~aTa auTa  XPEta~OVTat  ~E~tTn. 
1.7.  Ynapxouv  na~t  TO~Ei~ onou  EKTE~E(Tat  ~~~OTt~~ Epyao(a  ~aOEI  TOU  npoypa~­
~aTo~,  a~~a 6nou  eivat  npo~av€~ 6Tt  auTn  anoTE~Ei  ~€Tpto ~6vo T~n~a T~~ 
o~n~  npoona8Eta~ n.x.  OT~  XPnOt~onoinon  ~apEWV  K~aO~QTWV RETPEAa(ou  n 
OT~V  EVIOXU~Evn avaKTnO~ RET'PE~a(ou.  Ent8U~OU~E va  E~apou~E Kat  OXI  va 
ERtKpivou~E Tnv  EKTE~OU~Evn Epyaoia,  a~Aa OEV  avEupiOKOU~E RO~Aa TEK~n­
pta Twv  anoTE~Eo~aTwv  Tn~ nou  va  xpnot~onotouvTat  yta Tnv  avTa~~avn n~n­
po~optwv  ~E  a~~ou~,  6nw~  ETatpiE~  RETPE~aiou.  MEOW  avTa~Aaywv auTOU 
Tou  e (  oou~ ea  ~nopouoe va  au~nee  i  at o8nTa  n  n' 8av6TnTa  va  ava~avE  t  :.;q.~no­
ptKw~  xp~ot~o anoTt~eo~a.  Ava~~·o~~TnTa n  KaTaoTaon  eivat  no~un~oKn ~E 
XLV ~ta  ~to~nxavia nou  6Ev  Eivat  ouvn8to~£vn OTf'l  XPn~aTo66Tnon an6  TO  on~6-
dto  aAAa  ~E  ~tKPE~  ETatpiE~ nETPEAaiou  avun6~CNE~ va  xpnot~onotnoouv 
Tf'l  8EWPf'lTtKn  EPEUVa  nou  EKTEAEiTat  uno  Tf'lV  atyi6a  Tf'l~  KotVOTf'lTa~, K~ 
n  6tEvEpyou~Evn  an6  Tt~  i6tE~  Eivat  nEptopto~tvn. 
Q~  EK  TOUTou,  Ent8u~ou~E va  opioou~E Ta  ~n~aTa nou  8a  Af'l~8ouv  npoKEt~£­
vou  va  E~ao~aAtOTEi  n  ou~~EToxn OTf'lV  Eno~Evn ~aon  oA6KAf'lP'l~  Tf'l~  Eupwnai-
Kn~  EPEUVf'lTtKn~  KDlVOTf'lTa~,  nEptAa~~aVO~EVWV Kat  TWV  ~EyaAWV ETatptWV 
nETPEAaiou. 
Ta  OTEpEa  Kauot~a ouvtoTouv  t6taiTEpo  ouvoAo  npoypa~~aTwv.  H npwTn 
Epyaoia·npEnEt  va  Eivat  TO  va  KaTaOTEt  f'l  KaUOf'l  EupwnatKOU  av8paKa, 
AtyviTn  Kat  Tup~n~  nEpt~aAAovTtKw~ ano6EKTn  KaTa  otKovo~tK6 Tp6no. 
Apy6TEpa  ou~f'lTOU~E  6tE~o6tKa Tf'l  OTaon  ~a~ evavTt  TWV  6ta~6pwv EV  E~E­
At~Et  npoypa~~aTwv.  'EnEtTa,  npenEt  KavEi~ va  Eivat  oa~n~ OTo  OTt 
~E  Tf'lV  aU~f'lOf'l  TOU  ~a8~0U  ano6oxn~ TOU  EtOayO~EVOU av8paKa  Ota~oponot­
EtTat  Of'l~aVTtKCx  '1  E~CxPTf'lOf'l  Tf'l~  Eupwnn~ an6  TO  E~WTEptKO.  H  npoW8f'lOf'l 
av8paKa  OTf'lV  ayopa  OE  TO~Ei~  nou  OEV  EtVat  OUVf'l8tO~EVOt  ~E aUTOV 
ouvEnayETatE&A  oE  veE~  TEXVtKE~  (~Eiy~aTa vEpou-av8paKa>.  'Ooov  a~o­
pa  TO  ~nTf'l~a  Tf'l~  punaVOf'l~,  UROPXEt  npo~avw~  Of'l~aVTtKO  8£~a KaVOVWV 
Kat  npOTURWV  nou  ~aoi~OVTQl  OE  ~ETpnOEl~ av  KaVEi~  Ent8U~Ei  va  TnP• 
VTat.  'low~ va  nTav  xpnot~O va  E~ao~aAtOTEi  OTt  TO  8£~a  Tf'l~  EPEU\~~ 
~E OTOXO  ouoKEu£~ Kat  6ta6tKaoiE~  ~ETPf'lOf'l~  6Ev  EyKaTaAEinETat  Kanou 
OTO  KEVO  ~ETa~U TOU  EVEpyEtaKOU  npoypa~~aTO~ Kat  TOU  npoypa~~aTO~ yta 
TO  nEpt~QAAOV.  Onwo6nnoTE  TOUTO  anOTEAEi  xwpo  yta  Tf'lV  avanTu~n Eupw-
naiKn~  ouvEpyaoia~. 
1.8.  Evw  EXOU~E EVTURWOtaOTEi  nOAU  an6  Tf'lV  TEXVtKnOTCx8~'1  Kat  Tf'l  OIEU8UV0f'l 
Twv  Epyaotwv  nou  EKTEAouvTat  ~aoEt  Tou  npoypa~~aTo~,  ato8av6~aOTE OTt 
nAnota~Et  o  Katp6~ nou  8a  np£nEt  va  6tEupuv8ouv  ot  npoonTtKE~  npo~ 6uo 
nOAU  6ta~opETlKE~  KaTEU8UVOEt~. 
KaTa  npwTo,  n  EKTEAOU~EV~  E~aipETf'l  TEXVtKn  Kat  EntOTf'l~OVtKn Epyaoia 
apxi~Et  va  XPEta~ETat  unooTnP•~n an6  EntoTn~E~  Tf'l~  ou~nEpt~opa~ Kat 
TWV  OtKOVO~lKWV.  IE  nOAAa  an6  Ta  uno-npoypa~~aTa '1  ~EAAOVTtKn XPf'lOl-
~OTf'lTCx  TOU~ ea  EVtOXUOTav  nOAU  ~E Tf'lV  EVTa~n  E~nEtpoyvw~6vwv an6  Ta 
avwTtpw  EntOTf'l~OVtKa nE6ia  OTf'lV  o~a6a nou  EKTEAEi  TO  ox£6to  Kat  Eni-
on~  ~E Tf'lV  ava~Et~n  TOU~  OTt~  KOtVOTtKE~  O~QOE~  6taXElPIOf'l~·  H XP'l-
Ot~OROlf'lOf'l  OEV  E~apTaTat  anAW~ ano  Tf'l  OE~lOTf'lTa OXETtKCx  ~E  TOV  TEXVt-
KO  E~OnA  l  0~6 Ka I  OE  ROAAE~ nEp I  nTWO~  I~ Tcipa  nAE:ov  8a  f]Tav  lllp€A1J.Il  f'l  6tajp.NOf'l  TWV 
npoona8EtWV  n£pa  ano  TOV  TEXVtKO  TO~Ea WOTE  va  Ou~nEpiAf'l~8ouv  01  KOtvw-
VIKE~  EntoTn~E~.  TouTo  8a  EiXE  t6taiTEPf'l  a~ia OE  TO~Ei~ 6nou  Aa~~avovTal 
ano~aOEl~ an6  noAAa  aTo~a <an66oon  Tf'l~  EVEPYEtaKn~  xpnon~>.  H E~nElpio 
XLVI oeixvet  6Tt  u,iaTavTat  ,pay~oi  nou  e~nooi~ouv  T~  ~n'~ euvoiKwv  ano,aaewv 
OTOV  auTn  OEV  OtEVEPVElTat  OE\KEVTPtKn  eeo~ 6nw~  au~aaivEt  OTOU~  TO~Ei~ 
T~~  npoa,opa~  EVEPVEta~.  Q~  EK  TOUTOU  TO  KW~U~aTa  OT~  XPnO~ ~tKPWV 
~~EKTponapaywywv  ~OVQOWV Kat  tOtaiTEpa  yta  TO  ~ETpa  E~OtKOVO~~O~~· EVEp-
VEta~ OEV  ElVOt  Ka8apw~  TEXVO~OVtKQ Kat  npenEt  va  OVTt~ETWntOTOUV KOTQ 
6ta,opETtK6  Tp6no. 
KaTa  oeuTepo,  unapxet  ~  Tao~ va  ~~v  napaT~peiTat  enapKw~ To  Tt  au~aatvet 
e~w an6  T~v  Eupwn~.  E~axtaT~ npoanaeeta  KaTa~a~~eTaf yta  va  anoKT~eouv 
yep£~  yVWOEt~ yta  T~V  EKTE~OU~EV~ Epyaaia  <n  Tn  OTpaTnVtKn  ROU  KpuaeTat 
RlOW  T~~),  aK6~n Kat  OTOU~  ~El~OVE~  aVTOVWVtOTE~  ~a~,  OTt~-HnA Kat  OT~V 
Ianwvia.  A~~~~t  ERlO~~  aeaaiw~ va  ~E~ET~80UV Ot  npoana9EtE~ TWV  ~tKp6-
TEPWV  XWPWV  6nw~ TOU  Kavaoa,  T~~  AUOTpa~ia~,  T~~  Iou~oia~  K~n.  Iotai-
TEpa  o  K6apo~ Twv  avanTuaa6~evwv xwpwv  txet  evoexo~tvw~ ~eva~~ a~~aaia 
yta  no~~a an6  Ta  OXEOta.  H aoaapn  npoana8Eta  EKato~nxavta~~  TWV  ava-
nTUOOO~EVWV XWPWV  npOKEtTat  npay~aTtKW~ va  au~naet  OE  ~Eya~o aae~6 Tnv 
KaTava~wan av8paKa  an6  auTE~.  H E~aywyn TEXVtKOU  E~On~tO~OU n  TEXVOyvw-
aia~  ((OW~  ~EOW npoypa~~QTWV napoxn~  aon8eta~) 8a  ~nOpOUOE va  anoaet  no-
~U  XPnOt~n yta  T~V EupwnatKn  a1o~nxavia,  y1a  T~V  un6~~ XWPO  ~E TO  va 
T~V KOTOOTnOEl  tKavn  va  KQ~Et  av8paKa  ~E  ~Eya~UTEPO aa8~6 an6000~~ Kat 
~tKp6Tep~  ~~~ia yta  To  neptaa~~ov Kat,  ano,euyovTa~  xetp6Tepe~ entnTw-
aet~  OT~V  OT~OO,alpa TOU  n~avnTn ~a~,  VO  aon8naet  O~OU~  ~a~··va  ~naou~E 
nto euxaplOTa.  ME  no~~ou~  Tp6nou~  npay~aTt  TO  EKTE~OU~Eva OXEOla  aaaEl 
Tou  nap6vTo~  npoypa~~aTo~  etva•·=no~uTl~a ox•  ~6vo yta  T~  ~uTIKn  Eupwn~, 
E~QXIOTO 6~w~ .,aiVETOt  va  KOTOVOElTQt  ~  O~~aaia TOUTOU.  0UTE  VO~l~OU~E 
6Tt  Tn  oK€~~  ~a~ Tnv  anaaxo~ouv apKETa  ot  evepye1aK€~ Kat  nep•aa~~ovTt­
KE~  no~lTtKE~ TWV  KOVTtVWV  ~a~ yEtTOVWV  Tn~  AvaTO~tKn~  Eupwnn~- Ot  EV 
~6yw no~tTtKE~ ea  eivat  a~~aVTtKE~ yta  ~a~ Kat  ~o~ov6Tt  TOUTO  OEV  ea 
En~pEaOEt  KaT'avayK~ TO  OXEOta  E&A,  8a  ato8av6~aOTav EUTUXEOTEPOI  av  ~~ 
Otaaeaatwvav  OTt  Ta  EV  ~6yw··8€~aTa exouv  ~~,eet  un6~~-
Evw  na~t  xapnKa~E yta  T~V•'TEXVtKn  not6T~Ta 6~n~  T~~  epyaaia~ nou  eioa-
~E,  avapwT~8nKa~e KaTa  n6aov  To  np6ypa~~a  nept~a~aavet  apKETn  ~aKp6nvon 
epeuva.  rta  napa6ety~a,  8ewpou~e 6Tt  anoTE~Ei  ~epo~  Tn~  epyaoia~  Tn~ 
f~ XII  TO'Va  ~EPEt  pt~tKQ VEE~  KOIVOTO~E~  TEXVO~oyiE~ OE  TO~Ei~ TOU  EVEp-
yEtaKOU  neO(ou  Ot  onoiol  EKOUVXPOVi~OVTOl  KOTQ  ~lVOTEPO EnavaOTOTtK6  Tp6-
no.  Mta  TETota  epyaoia oev  ea ano,€pet  avan6,euKTa  xpnot~onotnot~a 
anoTe~ta~aTa,  a~~a xwpi~ auTnv  To  np6ypa~~a ea  w~e~~eet  ~ty6Tepo.  Ot 
.  yVWOEt~ nou  anOKTOUVTat  ~E XP~~aTOOOT~O~ an6  TO  0~~0010 npEnEt  va  yivo-
VTat  VEVtKW~  Ota8£ot~E~  ~O~OVOTt  optO~EVE~  ,opE~ yta va  EntTEUX8Ei  TOU-
TO  anatTOUVTOt  REt8W  Kal  npoona8Eta.  Evw  EKTt~OU~E OTt  a~tEPWVOVTat 
XLVII 1.9. 
a~tOO~~EiWTE~  npoonaeEtE~  OT~ 6ta6oo~ TWV  ROAUTI~WV  anOTEAEO~OTWV nou 
~at  ~tow ouvE6piwv,  6~~oOtEUOEWV KAn.,  vo~i,ou~E 6Tt  OE  opto~£­
vE~'nEptnTWOEt~ anatTElTat  ~  npowe~o~ OT~V ayopa  EVEPYEtaKWV  eE~OTWV 
(EVEpyEtaK6  ~apKETIVyK)  ~E OTOXO  T~  a·o~~xavta Kat  TOU~  XP~OTE~  T~~ 
KotVOT~Ta~. 
IE  ~·a opyavwTtKn  Epyaoia  ~E OT6xo  To  ~tXXov  ~ ouvtOTWTa  E&A  EXEl  Kal-
paa  o~~aoia.  'OXot  ot  aXXot  TO~Ei~ npEnEt  va  oTpa,ouv  npo~ auTn  yta 
Tl~  ~EAAOVTtKE~  avayKE~ Kat  npoaXn~aTa Kat  ea  npEnEt  ~E  T~ OEtpa  TOU~ 
va  Xa~aavouv an6  T~v r4  XII  uno6E(~Et~ yta  TEXVOAOVtKO  ox£6ta nou  na-
pouota,ouv  Ev6ta,£pov  Kat  o~~aoia yta  auTou~. 
4uoTuxw~  EupnKa~E opto~evE~ an6  Tt~  aXXE~  yEvtKE~  6tEueuvoEt~ noXu 
tOXVO  OTEAEXW~EVE~ WOTE  va  Eivat  OE  eta~ va  EntKEVTpweouv  OTO  ·~EAAOV, 
EnEt6n  6X~  T~  6tae€ot~~  EVEPY~TtK6T~Ta Tou~  T~v anoppo,ouoav  EnEiyou-
oE~  avayKE~ TOU  nap6VTO~.  H 6aaniOTWO~ auTn  Eivat  AUR~Pn Kat  EAni-
- .. 
'ou~E 6Tt  ~  EntTponn  ea  ~nopeaEt  oTa6taKa  va  EnavopewoEt  T~v  KaTaoTao~. 
'Ooo  nEptoo6TEpo  6Xa  Ta  ~tp~ Tou  opyavto~ou OKEnTovTat  yta  TO  ~£XXov, 
TOOO  ~  r4  XII  ea  Eivat  KaAUTEpa  OE  eta~ va  avaxaaEl  TOV  KEVTPtKO  p6Xo 
nou  T~~ avnKEt.  Kat  6oo  nEptOOOTEPO  ~nopE(  ~ rd  XII  va(  £~0RAt0TEi  WOTE 
va  aVTt~ETWRl,El  '~Tn~aTa OU~nEpt,opa~ Kat  OtKOVO~lKOU nEplEXO~EVOU 
napaAA~Aa ~E Ta  TEXVOAOVlKO,  TOOO  ea Eivat  tKaVOTEP~ va  ao~enoEt  OAOU~ 
Tou~  aXXou~ va  avTt~ETwnioouv To  ~£XXov.  rta va  yivou~E nto ouyKEKpt-
~tvoa,  ~a~ ,aiveTat  aouvnetOTO  nou  tva  TOOO  TEpaOTtO  EYXEiP~~a 6nw~ 
TO  np6ypa~~a T~~  EntTponn~ YIQ  T~V  napox~  aoneEta~ 6EV  nEptAa~aavEt 
(EOTW  OE  ROOOOTO  1  % n  2  ~}  ~ta OUVtOTWOa  E&A  T~~  onoia~  ~ 'UOtKn 
OTEY~ ea  np£nEt  va  Eivat  ~ r4 XII.  ME  Tt~  ntEOTtKE~  av~o~xiE~ yta 
TO  EVEPVElaK6  ,VOIKOKUPIO  TOU  avanTUOOO~EVOU KOO~OU  (~at  T1~ nEptaaX-
AOVTtKE~  EntnTWOEl~ TOU)  optO~EVE~ on6  Tt~ aVWTEPW  EpyaOiE~ ea  np£n£t 
va  6tE~ayovTat  OTO  XWPO  TOU  npoypa~~aTO~  E&A  yta  Tt~  ~~  nup~Vt~E~ 
EVEPYEtaKE~  ~op,£~. 
H EntTponn  EXEI  n6~ o~~ElWOEt  o~~aVTtKn Kat  ano6E6Ety~EV~ EntTuxia 
oTou~  Kotvou~  EupwnaiKou~  KUKXou~  o6nv~o~~ yaa  auToKiv~Ta.  'AXXE~ 
TETOtE~  npoonaeEtE~ OTo  £nin£6o  Tou  Xaou  yta  ~£Tp~o~  <Kat  pue~to~> 
Tn~  EvepyEta~  naeavw~ va  anatTnoEt  npoonaeEta  E&A. 
1.10.  Iuvo'i~ovTa~ : 
Ma~  EXOUV  npo~EvnoEt  nOAU  eETlKn  EVTURWO~  To·np6ypa~~a, n 6taxEipton 
TOU  Kat  TO  Tl  KaTopewvEt  yta  T~ OUVOXn  Tn~  Eupwn~~~  aAAa-vo~i,OU~E 6Tt 
~ta EUPUTEPn  eEwp~o~ ea  ~nopouOE an6  OPIO~EVE~  an6,Et~ va  aEATtW0£1 
Ta  noXu  anTa  o,EA~ nou  n6~ npoo,£pEt. 
XLVIII 2.  fENIKEI  Yn04EI:EII  fiA  TO  KOINOTIKO  nPOfPAMMA  ITON  TOMEA  TQN  MH  nYPHNIKQN 
MOPtQN  ENEPfEIAI 
2.1.  ITDV  npoona8eta  ~a~ va  npooowoou~E'  ouvoAtKE~  npoTepat6TDTE~ OTa  6ta,o-
pa  T~~~aTa Tou  KotvoTtKo6  npoypa~~aTo~,  txou~E nA~PD eniyvwon  OTt  rQ6TQ  J 
anOTEAEl  ~tKPO ROOOOTO  ~6v.o  TOU  OUV6AOU  OTOV  TO~Ea TWV  ~D RUPDVtKWV  ~op­
'WV  evtpyeta~ nou  XPD~aTo6oTeiTat  OTDV  EupwnD  ~E Kov6uAta  Tou  OD~ooiou. 
Q~ EK  T06Tou  yvwpi~ou~E oa,w~ oTt  npenet  va  ava~DT~oou~E  EKEivou~  Tou~ 
TO~Ei~ 6nou  D EPEUVa  ~E KOtVOTtK~ XPD~aTOOOTDOD  ~nopei  va  Ou~aaAEt  Et6t-
KW~  oe  KaTt.  To  Kupto,  oxt  o~w~ Kat  TO  ~ova6tK6,  KPtT~pto OTo  OD~Eio 
auTo  eivat  KaTa  n6oo  TO  uno~D ox€6to  ~nopei  va  w,EAD8Ei  ~E TO  va  eivat 
6taKpaTtKO  Kat  Ka~a nooo  D EupwnD  ~nopei,  OTov  uno'n  To~ta,  va  EXEt 
KaAUTEPE~  Ent660Et~  OUVKEVTPWVOVTa~  ato~Dxavi£~,  navEntOT~~ta Kat  QAAa 
6D~oota  t6p6~aTa oe  6ta,opETtKE~  xwpe~ un6  KotvoTtKn  6taxeiptOD.  tu-
OtKa  D KaAUTEPD  8EOD  yta. TDV  Epyaoia  TD~ f4  XII  EupiOKETat  OTO  npoavTa-
YWVtOTtKO  OTaOto.  I6taiTEPD  npoOOX~ npEnEt  va  6o8Ei  OTDV  o~aA~  ~ETaaa-
OD  OXEOiwv  ano  TD  f4  XII  OTO  xapTO,UAQKt·o  £pywv  Eni6Et~D~  TD~ f4  XVII. 
Ot  npOTQOEt~  ~a~ yta  TO  ~EAAOV npEnEt  va  Ka8o6nyo6vTat  ano  TDV  E~REtpia 
Tou  napEA8ovTo~ Kat  ano  TD  OKE'D  OTt  D anooToA~  evo~ EPEUVDTtKo6  npoypa~­
~aTo~ eivat  D an6KTDOD  yvwoEwv.  Ot  yvwoet~  auT£~  evoexo~tvw~ va  uno6n-
Ao6v  TOV  TEp~aTtO~O EVO~  npoypa~~aTO~ n  TD  OUVEXtO~ TOU  ~  TD  UETa,opa 
TOU  OTOV  EUPUTEPO  OTiao  TWV  XPD~aTOOOT06~EVWV ano  TO  OD~OOtO epywv 
Eni6Et~n~  ~  OE  XPn~aTo06Tnon Ka8apw~ ano  TD  ato~Dxavia. 
2.2.  9EWPOU~E OTt  Ot  OT6XOt  TOU  npoypa~~aTO~  TD~ fd  XII  OTOV  TO~Ea TWV  ~n 
nupnvtKwv  ~op,wv  evtpyeaa~ ea  np£nEt,  npay~a nou  ou~aaivet,  va  neptAa~­
aavouv  6xt  ~ovo TD  xaAapwon  TD~  EVEPYEtaK~~  E~QPTDOn~  TD~  EupwnD~ an6 
TOV  UROAOtno  K60~o,  aAAQ  Enion~ Kat  TD  aEATiWOD  TD~  avTaywvtOTtK~~ 
tKaVOTDTa~  TD~  EUpwnaiK~~  ato~nxav(a~ TOOO  ~E TDV  Ev8appuVOD  TD~ Ota-
KpaTtK~~  ouvepyaola~ 6oo  Kat  ~E TDV  evtoxuoD  Twv  6Eo~wv  ~·tO~Dxavia~­
naventoTn~iwv. 
Kptvou~e oTt  D f4  XII  ~E  ~rra XPD~aTtKa ~toa txet  entTUXEt  noAAa 
OTa  avwT£pw  ~DT~~aTa Kat  TOUTO  ~a~  OTDPi~Et  noAu  n8tKw~ WOTE  va  uno-
6ei~ou~E TD  OUVEXtOD  TOU  npoypa~~aTO~ OTOV  TO~Ea TWV  ~D RUPDVIKWV 
~op,wv  EVEPYEta~.  EAni~ou~E ~ovo va  ~nopEOEt  va  anoaei  aKO~D anOTE-
AEO~aTtKOTEPO Ka8tOTWVTa~ EUKOAOTEPD  TD  ou~~ETOX~  vb~v  ~EAWV  OTt·~ 
AEtToupyouoe~  nepi'D~a 6taKpaTtKE~  "AEOXE~" Kat  E~aAEi,ovTa~ Ta 
npo~ T06To  avTtKiVDTPa  nou  npoaaAAouv  ot  ouoKiVDTE~ 6totKDTtKE~ ap-
xt~ Kat  ~EtWVOVTa~  Tt~  ~EyaAE~  XPOVlKE~  Ka8UOTEp~OEl~  ~EXPt  TDV  Eni-
OD~D £yKpaon  Kaa  TDV  npay~aTonotnon Twv  RADPW~wv. 
XLIX 
II'/( 2.3.  'Exou~E  oa~~  avTiAn~n OTt  n  Epyaoia  avaAuon~ Kat  KaTapTton~  ~OVTE~V 
OUOTn~aTWV Eivat  rrOAU  XP~Ot~n Kat  E~unnpETtK~ OTO  npoypa~~a Kat  npEnEt 
va  OUVEXtOTEl.  ME  Tnv  Epyaoia  aUTD  unOPXEt  OUVaTOTnTa  au~non~  Tn~ 
ouvox~~ Tou  npoypa~~aTo~ Kat  TOUTO'  ea  np€nEt  va  TUXEt  EK~ETOAAEuon~. 
H Tpexouoa  xPn~aToooTnon ~6At~ Kat  EnapKEi  yta  Tn  6paoTnpt6TnT.a  auTn 
~E Tn  on~Eptv~  Tn~ EKTaon·  av  6tEupuv8Ei  n  EKTao~  Tn~  onw~ To 
npoTEivou~E,  TOTE  ea  anatTn8Ei  Kanw~ u~nAoTEPn xPn~aTo66Tnon.  Ent9u-
~ou~E va  uno6Ei~ou~E oTt  ~ta TETota  avaAuon  ouoTn~aTwv ea  ~nopouoE 
va  xpnot~onotn9Ei  Enw~EAW~ Kat  OE  aAAa  nEoia  Tn~  Epyaoia~  Tn~  EntTponn~. 
2.4.  ITOV  TO~Ea TWV  avavEWOt~WV nnvwv  EVEPYEta~  ~a~  npo~tvnoav  t6taiTEPn 
EvTunwon  Ta  npoypa~~aTa ~E  avTtKEi~Evo Tn  yEw9Ep~tKn Kat  nAtaKn  Ev€p-
YEta  (W~  npo~  TO  TEAEUTato  tOtW~ Ot  EpyaOtE~  ~E  aVTtKEl~EVO TO  Q~Op~O 
nupiTto).  Kat  OTa  ouo  avwTEPW  npoypa~~aTa 6Ev  ~a~ EKavE  ~ovo EVTunw-
on  n  npay~aTonotn9EiOa np6o6o~ n  Ot  OXETtKE~  npoonTtKE~,  aAAQ  Enion~ 
~a~ apEOE  napa  nOAU  n  OtaKpaTtKn  ~uon TWV  npoona9EtWV  Kat  0  Tpono~ 
~E TOV  onoio  OUVKEVTPWVOVTat  Ot  aptOTOt  OTnv  Eupwnn  avE~apTnTa an6 
Tono.  KaTa  ouv€nEta  ouvtoTou~E va  6taTnpn9Ei  OTo  aK€pato  To  EninEoo 
xPn~aTo6oTnon~  Tou~ Kat  av  Eivat  ouvaTo  va  au~n8Ei. 
Xpnot~n Kat  OtaKpaTtKn~ ~uon~ Epyaoia  OtE~OVETat  Enion~ OTOV  TO~Ea 
Tn~  atOAtKn~  EVEPYEta~  ~E ouo  KUpta  ~ETWna opaon~ : 
a)  Tnv  E~ao~aAton ~ta~  nnvn~  EVEPYEta~ yta  vnotWTtKE~ Kat  ano~OVW~EVE~ 
KotvoTnTE~ onou  n  Ev€pyEta  Eivat  Twpa  aotKatoAoynTa  aKpt~n· 
~)  OU~~oAn OTn  YEVtKn  rrapaywyn  nAEKTptO~OU yta  TO  E8VtKO  OlKTUO. 
YrrooTnpi~ou~E  €v8Ep~a Tn  opaon  <a>  (oTo  on~Eio 6~w~ auTo  XPEta~ETat  va 
E~ETaOTEi  Kat  n  nAtaKn  EVEPYEta),  EArri~ou~E  o~w~ OTt  Ot  EpyaoiE~ OTOV 
avwTEPW  TO~Ea ea  ~rropeoouv  OUVTO~a va  ~ETa~Ep9ouv OTO  OTQOtO  TWV  epywv 
Erri6Et~n~. 
Q~  rrpo~  Tn  opaon  (~)  8Ewpou~E OTt  Eivat  on~aVTIKO yta  TO  VEO  npoypa~~a 
Va  KaTEU8uv8Ei  OTnv  anoOEt~n  Tn~  OtKOVO~tKn~  ~tWOt~OTnTa~ OE  nt9aVE~ 
~EAAOVTtKE~  rrEptOTOOEt~,  t6tatTEpa  EnEtOD  Ot  ~EVOAE~  atOAtKE~  ~nxave~ 
txouv  Eni  TOU  napOVTO~ rrOAU  u~nAoTEpo KOOTO~ ava  KW  arr'o,Tt  Ot  ~tKPE~. 
H ~to~a~a anoTEAEi  on~avTtKo  To~ta,  ~a~  ~aivETat  o~w~ OTt  Ta  Kupta 
o~eAn  Tn~  OUVOEOVTat  ~E Tn  yEwpytKn  noAtTtKD  Kat  Tn  ~on9Eta  rrpo~  Tt~ 
avanTUOOO~EVE~  XWPE~.  KaTa  ouverrEta  vo~i~ou~E OTt  n  E~apTnon Tn~ an6 
L Tnv  OtKOVO~tKn 6taxeipton  Tn~  r~ XII  OTOV  TO~Ea TWV  ~n nupnvtKWV  ~op~WV 
evepyeta~ Sa  npenet  va  neptoptOTei,  evw  ea  np£net  va  ava~etx8ouv ot  r~ 
VI  Kat  VIII  oTov  Ka8opto~6 oT6xwv  Kat  oTnv  e~ao~a~ton  Tn~  6ta8eon~ apKe-
Twv  XPn~aTWV yta  TO  EV  ~OVW npoypa~~a. 
2.5.  H e~otKov6~non  ev£pyeta~  ~a~  ~aiveTat  tva  no~u Kaipto  ne6io.  H op8o~o­
VtK6Tepn  XPnon  Tn~  EVEpyeta~ OXt  ~OVO 9a  REPlOPt~E Tnv  EVEpyetaKn  EV6ota 
Tn~  Eupwnn~,  a~~a 9a  ~EiWVE TO  OXETtKO  ~apo~ yta  TO  nEpt~a~~OV Kat  a~~E~ 
aven18u~nTE~ napev£pye1e~.  napa  TauTa,  n  np6o6o~ oTo  ne6io auTo  oe  no~u 
~lKPO ~a9~6 ~6vo E~apTa~at  an6  TEXVtKE~  E~E~i~Et~ Kal  00€~  XPElO~OVTat 
yev1Kw~ 6ev  eivat  untp~eTpa 6anavnpt~.  EuoToxa  napa6eiy~aTa anoTe~ouv 
01  avT~ie~  8ep~6TnTa~  ~e KuK~o anopp6~non~,  To  ox£6to  yta  Tnv  Kauon  Kat 
Ta  OTOlXEla  Kauoi~ou.  A~ETEpOU Ol  OtKOVO~lldi, KOtVWVll()(  Kat  OXETlKOi  ~E 
Tn  ou~nept~opa napayovTE~ eiva•  ano~aotoTlKn~ on~aoia~ oTo  nap6v  nE6io 
(a~  ava~oytOTEl  KaVEl~  an~W~ Tn  OU~ttEpl~Opa TWV  o6nywv  n  Tnv  anpo8u~ia 
TWV  6tOtKnTlKWV  OU~~OU~lWV TWV  ETalplWV  va  EVKPiVOUV  ~ETpa E~OtKOVO~n­
on~  Ev£pve•a~>.  Q~  EK  TouTou  ouvtoTou~e Tn  ouv£x•on  Tou  npoypa~~aTo~ 
~e  eu~ovo enine6o· XPn~~To66Tnon~,  vo~itou~e 6~w~ 6Tl  yta va  e~ao~a~t­
OTei  n  anOTEAEO~aTlKOTnTa TOU  npEnEt  va  nEpl~n,Souv  EVEPVEtaKE~  ~E~E­
TE~  TWV  OUVa~WV  OlKOVO~tKWV,  KOtVWVlKWV  Kat  OXETtKWV  ~E Tn  OU~nept~opa 
en1oTn~wv. 
2.6.  KaXwoopitou~e  Tl~  epyaoie~ nou  EKTEAouvTal  ~E  avTtKEi~evo Ta  opuKTa 
Kauot~a Kat  txou~e enivvwon  6Tl  6Ev  ~nopei  va  eivat  ~envn n  6te~av6-
~evn E&A  OE  TETOta~  ~uon~  wpt~E~  EntoTn~OVlKE~  nEplOXE~.  T6oo  v•a 
TO  nETPEAalO  000  Kat  y1a  TO  ~UOlKO aEplO  unapXEl  eupu  ne6io yta epeuva 
nou  nponopeueTal  KaTa  no~u  Tn~  ~~o~nxav1Kn~  avanTu~n~.  MeTa  xapa~ uno-
oTnpitou~e 6laKpaTlKQ  OXE6la  OTOV  EV  AOVW  XWPO  Ta  onoia  OUVKEVTPWVOUV 
eupwnatKE~  6e~l6TnTE~ evw  napa~Xn~a 6ev  enava~a~~avouv  Tl~  avayKaie~ 
epeuvnTlKE~  npoona8ete~ nou  KaTa~aX~ouv 01  ~eva~e~  ETa1pie~  nETPE~aiou. 
napo~oiw~,  n  ano6EKTn  att6  REPl~aA~OVTtKn~ Kal  KOlVWVlKn~  OKOttta~ XPn-
Ol~onoinon TWV  nopwv  Tn~  Eupwnn~ OE  OTEpEa  KaUOt~a ~a~  ~alVETat  OTt 
anOTEAEl  KaTa  npOTEpal6TnTa  8£~a Kal  avaAoya  ttpOO~EPOU~E Tnv  EV9Ep~n 
unooTnPt~n ~a~ oe  6taKpaTtKa  npoypa~~aTa oTa  avwT£pw  nE6ia  oTa  onoia 
~a~~OVOVTat  nXnpw~  uno~n KOlVWVlKOl  Kat  REPl~a~~OVTtKOl  napayOVTE~. 
ea  np€nEl  va  anoTEAEi  OToxo  a,Ev6~ n  ~EATiwon  Tn~  61Eio6~~  Eupwnat-
Kou  av8oaKa  OE  KOtVOTlKE~  ayop£~  OTt~  OROlE~ 6EV  Ouvn9itETat  n  XPnon  TOU 
Kat  a~ETEPOU n  6la~oponotnon TWV  nnvwv  Etoavwvn~  EVEPVEta~ OTnv  Eupwnn. 
2.  7.  ME  6a5q.tvn  Tn  8eRJI  U'ltOOTrplVJ·J,JCXC;  yla TO  ffAEl01'0  TOJ  npoy~o;;  ~~  TI:JpiE,r:N  Ol  npoT<r-
8£( oo; ruo taor t  KEc;  neptKooE~ Kat  ~nt  orc4£ 6T t n ~  ~  £K8Eaic;  IJ(lC;  8a  EV 1  oy/.x:JEt  T  t  ~ 
6tE:K6tKfpEt ~ ~  Karo  TnV  U1tEO)(I'J.£vn ~. 
LI 1  - IESUJIEII 
EVALUACIOR  DEL  PROGIAKA  I+D  EM  EL  CAMPO  DE  LA 
EIERGIA  RO  NUCLEAR  (1985-1988) 
1.1.  En  primer  lugar,  nos  complace  que  la  Comunidad  disponga de  un 
programs de  I+D  en  energia.  El  descenso  del  precio del  petr6leo no 
ha  logrado a  reducir en  absoluto la dependencia  crucial de  Europa  de 
la energia  importada  ,  y  los  intentos de  reducir dicha dependencia y 
de  minimizer  las  fluctuationes  que  pueda  sufrir la economia  de 
Europa  debido  a  acontecimientos  externos,  implican,  precisamente, 
un  esfuerzo  considerable  de  I+D.  Consideramos,  ademas,  que  los 
objectives del programs  de  I+D  en  energia de  la DG  XII  se deberian 
ampliar  (y  parece que,  de  hecho,  se amplian>  a  otros objetivos de  la 
CE.  La  competitividad industrial de  los equipos  relacionados con  la 
producci6n,  conversion  y  utilizaci6n  de  energia  resulta  una 
consecuencia obvia de  dichos objetivos,  ya  que  no  seria muy  acertado 
reducir la  dependencia  europea de  la energia externa sustituyendola 
por una  dependencia de  bienes producidos  en  el  exterior.  Cuando 
nuestra industria sea competitive en  energia en  el mercado  interior, 
podra  intentar serlo en  el exterior. 
Justamente,  el programa  de  I+D  en  energia no  nuclear es  amplio,  e 
incluye  proyectos  sobre  utilizaci6n  racional  de  la energia y  la 
reducci6n al minimo  de  sus  consecuencias  medioambientales,  sobre 
combustibles  f6siles,  sobre  renovables  y  sobre modelizaci6n.  Si 
bien,  en  el  tiempo  disponible,  solamente  hemos  podido  examiner 
Llll algunos aspectos,  consideramos que  son  representatives y  tenemos  una 
gran  confianza  en  el  trabajo  de  nuestros  consultores  cuyas 
investigaciones,  especializadas  y  de  amplio  alcance,  resultan de 
gran utilidad.  Nuestro  trabajo se centra en  el programa  ENN  de  la 
DG  XII,  si bien  existen claras  conexiones  con  el trabajo de  la DG 
XVII  sobre  proyectos  de  demostraci6n,  a  traves  de  una  linea 
divisoria poco  definida. 
1.2.  Nos  ha  impresionado  muy  favorablemente  la calidad tecnica de  todos 
los proyectos que  hemos  visto.  En  todos  los casos,  los objetivos 
establecidos  son  valiosos  y  asequibles,  los  equipos  han  sido 
competentes y  bien coordinados,  entusiastas y  capaces,  si bien,  como 
era de  esperar,  hay  ligeras variaciones  en  dicha calidad. 
El  que  la calidad  sea alta  y  uniforme  se debe  en  gran medida  a  la 
buena  selecci6n y  gesti6n de  proyectos.  Si  bien su  rendimiento es 
excelente,  consideramos  necesario  senalar  que  este  proceso  de 
selecci6n de  proyectos supone  un  esfuerzo  muy  grande  por parte de 
muchas  personas  y  origina  algunos  retrasos.  Sin embargo,  somos 
conscientes de  que  es esencial que  la Comunidad  no  solo  elija bien, 
sino que  demuestre que  sus elecciones son  correctas y  bien pensadas; 
por ello el  saldo es positivo y  no  sugerimos  una  simplificaci6n del 
metodo  de  selecci6n. 
1.3.  Sin embargo,  existen dos  aspectos al  comienzo  de  los proyectos que 
nos  preocupan  seriamente.  La  lentitud  y  pesadez  de  los tramites 
administrativos  de  la  Comisi6n  suponen  la existencia de grandes 
retrasos  entre  la  aprobaci6n  de  un  proyecto  por  la  DG  y  la 
conclusion  de  los  tramites  contractuales.  Creemos  que  todo ello 
constituye una  seria desventaja.  En  primer luger,  supone  que  todos 
los contratistas  prudentes o  escasos de  recursos comiencen  con  un 
retraso considerable,  mientras que  en  los demas  sitios  progresan la 
tecnica  y  la  tecnologia.  En  segundo  lugar,  significa que  en  el 
memento  en  que  se debe  realizer  una  evaluaci6n  para  la  toma  de 
decisiones relative  a  la siguiente fase,  bastantes proyectos llevan 
LIV un  tiempo  relativamente corto  funcionando  y  resulta dificil juzgar 
el  rendimiento  del  contratista.  En  tercer  lugar,  somos  muy 
conscientes de  los problemas  a  que  se enfrentan  los gestores del 
programa  y  los contratistas  como  resultado  de  estos considerables 
retrasos. 
Creemos  firmemente  que  estos retrasos comprometen  la efectividad de 
los programas  de  la Comisi6n.  Si bien reconocemos  que  es necesario 
garantizar una  buena  aplicaci6n  de  los  fondos,  pensamos  que  la 
Comunidad  obtendria  mejores  resultados  por el mismo  dinero si se 
redujesen los  retrasos en  las aprobaciones  de  contratos  y  en  los 
pagos  simplificando  los  procedimientos  administrativos  o,  si 
realmente esto resultara imposible,  contratando suficiente personal 
cualificado para acelerar los tramites fundamentales. 
La  complejidad  administrative  nos  parece  innecesariamente grande. 
Suscribimos  completamente  el siguiente parrafo extraido  del  informe 
de  nuestros  consultores  :  "Si bien  dicho proceso resulta adecuado 
para una politica de  adquisiciones,  en  la que  el comprador  necesita 
estar seguro  de  adquirir  exactamente  el producto o  servicio por el 
que  paga,  no  parece justificado para  la ayuda  a  la  I+D  :  en  este 
caso  la  CE  no  esta  adquiriendo  una  mercancia  sino  ayudando 
financieramente  a  otras  partes  a  aumentar,  por  si  mismas  o, 
preferentemente,  con  otras,  sus trabajos de  investigaci6n.  El  unico 
requisite contractual  efectivo  seria  que  el  contratista dedique 
realmente  la  cantidad  de  dinero contractual  Cincluyendo  tanto su 
parte como  la ayuda  de  la CE)  al  tema  acordado;  en  consecuencia,  los 
tramites  legales  deberian  referirse  mas  al seguimiento que  a  los 
resultados".  La  gesti6n  de  todo  este asunto  tan complejo  resulta 
especialmente  dificil  al  estar  implicadas  en  el  proceso  tres 
diferentes  DG  con  sistemas  informaticos distintos  y  no  conectados 
entre si. 
Tambien  nos  preocupa  observer  que,  si  bien  los  tramites  de 
presentaci6n  no  resultan  excesivamente  complicados  para  los 
LV contratistas  experimentados,  quizas  si  lo  resulten a  los nuevos 
contratistas,  que  no  se  presentan  en  la  cantidad  que  se podria 
esperar.  Naturalmente,  puede  que  esto sea solamente una  impresi6n, 
ya  que  seria dificil obtener datos numericos,  pero  compartimos  dicha 
impresi6n  con  nuestros consultores y  creemos  justo senalarla. 
1.4.  Nos  ha  causado  una  impresi6n  muy  favorable  la forma  en  que  la 
Comisi6n,  contando  con  sumas  relativamente modestas,  ha  consequido 
reunir a  distintas empresas  industriales,  equipos universitarios y 
personal  de  instituciones  para  cooperar  corrects  y 
satisfactoriamente.  Desqraciadamente,  no  es  frecuente  que  las 
empresas  europeas se muestren  dispuetas a  cooperar en  I+D,  lo que 
hace  que  baje  su  competitividad  frente  a  la de  las empresas  de 
Estados  Unidos  y  Jap6n,  y  asimismo  su  conexi6n  con  las 
universidades,  que  es  mucho  menor  que  la  existente en  Estados 
Unidos.  De  hecho,  nos  ha  sorprendido  favorablemente  el exito 
obtenido  por  el  personal  de  la  DG  XII  al establecer "clubs" de 
empresas  y departamentos universitarios y  qarantizar su efectividad. 
En  estos  casos,  aprobamos  rotundamente  la  labor comunitaria.  Nos 
mostramos  menos  entusiastas  en  los  casos  Cafortunadamente  menos 
frecuentes>  en  que  se celebra el contrato unicamente  con  un  pequefto 
qrupo  de  investiqadores,  todos pertenecientes a  la misma  empress  o 
departamento universitario.  Existiran casos  en  que  dichos proyectos 
sean necesarios  dentro de  un  proyecto  mas  amplio  de  la Comunidad 
pero habra que  justificarlo y  se debera qarantizar la coordinaci6n y 
la difusi6n.  De  hecho,  y  desde  el  punto de  vista educative,  la 
labor de  la DG  XII  en  el proqrama  para  inducir  a  las personas a 
pensar y  trabajar juntas ha  sido un  exito,  pero consideramos  que  es 
fundamental  establecer  los  principios  de  dicha actitud de  forma 
coherente y  enerqica.  Desqraciadamente,  todavia existen personas que 
piensan  que  son  "comunitarias"  si,  por  si  mismas,  conciben  un 
proyecto  con  todos  sus  detalles  y  despues  invitan  a  otros a 
unirseles para  desarrollarlo.  Consideramos  que,  en  este proqrama, 
la DG  XII  ha  tenido un  qran exito  al crear  actitudes cooperatives 
adecuadas,  pero  compartimos  la  esperanza de  muchos  contratistas en 
LVI que  tales  habitos de  cooperaci6n a  traves de  las fronteras entre 
distintas empresas  sobrevivan,  en  la mayoria de  los casos,  al fin de 
la ayuda  y  la  gesti6n de  la Comunidad.  En  los casos  en  que  la 
cooperaci6n forzada  por la  CE  ha  sido prolongada,  el pron6stico es 
bueno. 
De  acuerdo  con  la  politics  de  la  Comunidad  en  el  area  de  las 
responsabilidades de  la DG  XII,  casi todo  el trabajo se ha  realizado 
en  el ambito  precompetitivo.  Sin embargo,  y  desde el punto  de  vista 
europeo,  results  deseable  que  la  cooperaci6n  entre  empresas, 
comenzada  de  esta forma,  continue de  manera  que  exista un  esfuerzo 
internacional  en  Europa  que  incluya de  forma  conjunta los recursos 
de  distintas empresas  para  competir con  los gigantes  americanos  y 
japoneses.  No  estamos  seguros del mecanismo  que  se podria utilizer 
para estimular,  cuando  sea  necesario,  la  continuaci6n  de  dicha 
cooperaci6n comenzada  en  la fase precompetitiva hasta la explotaci6n 
comercial,  aunque  nos  estimula observer  que  se  ha  dado  de  forma 
espontanea  en  algunos  programas  <como  es el caso de  las celulas 
solares  de  silicio  amorfo  y,  tal  vez,  en  el  programs  de 
combusti6n>. 
1.5.  Nos  impresion6  mucho  no  s6lo  la calidad del  trabajo que  se esta 
realizando sobre modelos  de  energia  y  analisis  de  sistemas,  sino 
tambien  su  posici6n central  en  el conjunto del  programs.  Garantiza 
los  contactos  y  reuniones  con  las  personas  implicadas  en  sus 
distintos  componentes  y  constituye,  por  tanto,  un  elemento 
importante en  su cohesi6n.  Estamos  convencidos de  la necesidad de 
un  esfuerzo  continuo para evaluar el panorama,  siempre  cambiante,  y 
deducir  consecuencias  para  el  resto  del  programs  ademas  de 
garantizar su cohesi6n. 
1.6.  Los  objetivos  de  los  diferentes  subprogramas  nos  parecen bien 
seleccionados y  adecuados.  No  creemos  que,  en  muchos  casos,  se 
deban  esperar  progresos  inmediatos  en  proyectos  de  demostraci6n o 
hacia la comercializaci6n,  puesto que  el  objetivo de  muchos  de  los 
LVII subprogramas  consiste,  justamente,  en  situar  a  Europa  en  una 
posicion en  la que  pueda  reaccionar  rapida y  eficazmente ante un 
aumento  de  los precios  o  una  disminucion  en  la disponibilidad de 
combustible  importado.  No  se  deben  esperar  avances  hacia la 
comercializacion a  menos  que  se de  dicha contingencia,  si llega el 
caso. 
Los  subprogramas  sobre la  utilizacion  racional  de  la  energia se 
ocupan  correctamente del objetivo de  mejorar la posicion competitiva 
de  la industria europea,  si bien,  una  vez  mas,  no  se realizara gran 
parte de  la inversi6n  necesaria hasta  que  la energia se encarezca 
nuevamente. 
En  los casos en  que  el objetivo sea capacitar a  la industria europea 
para exportar,  o  al  menos  no  importar,  equipos o  conocimientos  <a 
traves de  licencias o  por otros medios>,  la I+D  tecnica no  garantiza 
necesariamente  el  exito  comercial.  De  hecho,  nos  preocupa  en 
cierto modo  nuestra incapacidad  para encontrar  un  sistema adecuado 
para  dichas  tomas  de  decisi6n  sobre  estrategia industrial.  No 
estamos  alegando  que,  por  ejemplo,  en  la  produccion  masiva  de 
celulas solares,  Europa  ya  no  vaya  a  poder alcanzar a  Jap6n,  pero no 
sabemos  donde  se discutiria dicha  propuesta  y  se  llegaria  a  una 
decision sobre  ella.  Los  recursos de  personal  cualificado con  que 
cuenta Europa  son  grandes,  pero no  infinitos,  y  no  podemos  esperar 
ser los  primeros  en  todo  a  nivel mundial.  Existe un  riesgo real de 
despilfarrar recursos en  areas que  no  tienen soluci6n,  y  esta es una 
cuestion que  hay  que  estudiar. 
1.7.  Existen tambien otras areas en  las que,  gracias al programs,  se esta 
reslizando un  buen  trabajo,  pero  supone  solamente una  parte modesta 
del  esfuerzo  global,  por  ejemplo,  en  la utilizacion de  aceites 
pesados o  en  la  intensificacion  de  la  extracci6n  de  petr6leo. 
Consideramos  que  se debe  alabar,  y  no  criticar, el trabajo que  se 
esta  realizando,  pero  no  parece  que  su  rendimiento  se  este 
utilizando  para  intercambios  de  informacion  con  otros,  como  las 
LVIII companies  petroliferas  :  con  una  relacion  de  este  tipo,  mejoraria 
considerablemente  la  probabilidad  de  obtener  resultados  utiles 
comercialmente.  Se  trata,  sin duda,  de  una  situacion compleja  en  un 
sector economico  que  no  esta acostumbrado  a  utilizer financiacion 
publica y  en  el que  existen  pequenas  companias  petroliferas que, 
puesto que  desarrollan muy  poca  investigacion basica por si mismas, 
desean utilizer la que  se realize bajo patrocinio de  la Comunidad. 
En  consecuancia,  seria deseable controlar las medidas  que  se adopten 
para  asegurar  que  toda  la  Comunidad  de  investigacion europea, 
incluyendo a  las grandes  companies  petroliferas,  participan en  la 
siguiente  fase.  Hay  un  conjunto especial de  programas  para los 
combustibles solidos. 
En  primer lugar,  habra  que  conseguir  que  la  combustion del  carbon 
europeo,  lignito  y  turba,  resulte aceptablemente economics  desde  el 
punto de vista ambiental.  Mas  adelante  expondremos  detalladamente 
nuestra  opinion  sobre  los  diferentes  programas  que  se  estan 
realizando.  A continuacion,  debe  quedar claro que  un  aumento  en  la 
aceptabilidad del  carbon  importado diversifies de  manera  importante 
la dependencia  externa de  Europa.  La  comercializaci6n  del  carbon 
como  fuente  energetics  en  areas  que  no  estan  acostumbradas  a 
utilizarlo supone  I+D  en  nuevas  tecnicas  Cmezclas  de  agua-carb6n>. 
En  cuanto  al  tema  de  la contaminaci6n,  existe obviamente  un  aspecto 
importante de  normas  y  estandares que,  si se desea que  se respeten, 
deberan basarse  en  mediciones.  Seria interesante comprobar  que  las 
investigaciones  relativas  a  los  equipos  y  procedimientos  de 
medicion  no  ocupan  una  "tierra  de  nadie"  entre el programs  de 
energia y  el programs  de  medio  ambiente.  Este aspecto  co~stituye 
ciertamente un  campo  para la cooperacion europea. 
1.8.  Si bien  nuestra  impresion sobre la calidad tecnica y  la gestion del 
trabajo en  el programs,  consideramos  que  se acerca  el momenta  de 
ampliar la perspective en  dos  direcciones distintas. 
En  primer lugar,  el excelente trabajo cientifico y  de  ingenieria que 
LIX se esta desarrollando empieza  a  necesitar  la  colaboraci6n  de  las 
ciencias  del  comportamiento  y  de  las  ciencias  econ6micas.  La 
utilidad  futura  de  muchos  de  los  subprogramas  aumentaria 
considerablemente  con  la colaboraci6n  de  expertos de  dichos campos 
integrados en  el equipo del proyecto  e  incluidos  tambien  en  grupos 
de  gesti6n  de  la  CE.  La  utilizaci6n no  depende  solamente de  las 
tecnicas de  trabajo  con  equipos  fisicos,  y  si  los  trabajos de 
ingenieria se  amplian  e  incluyen ciencias sociales,  ello reportaria 
ventajas en  muchos  casos,  siendo  especialmente valioso en  las areas 
en  que  existen muchas  personas  implicadas en  la toma  de  decisiones 
Cuso  eficiente de  la  energial.  La  experiencia  nos  muestra  la 
existencia  de  obstaculos  que  impiden  una  toma  de  decisiones 
favorable  cuando  no  esta  centralizada,  como  es  el  caso  en  los 
suministros.  Por  tanto,  los  obstaculos  que  se  oponen  a  la 
utilizaci6n de  pequefios  equipos generadores y,  especialmente,  a  las 
medidas  de  ahorro  energetico,  no  son  puramente  tecnol6gicos y  se 
deben  abordar de  manera  diferente. 
En  segundo  lugar,  existe la tendencia  a  no  fijarse suficientemente 
en  lo  que  esta  occurriendo  fuera de  las fronteras europeas.  Se 
trabaja muy  poco  para obtener conocimientos s6lidos sobre el trabajo 
que  se  esta  desarrollando,  Co  la estrategia subyacente al mismol 
incluso en  los paises que  son  nuestros mayores  competidores,  Estados 
Unidos  y  Jap6n.  Valdria tambien  la pena  estudiar los trabajos de 
paises mas  pequenos  como  Canada,  Australia,  Suecia,  etc.;  el mundo 
en  desarrollo,  especialmente,  tiene  una  gran  importancia potencial 
en  muchos  de  los  proyectos.  Los  paises  en desarrollo  en  los que 
existe un  fuerte proceso de  industrializaci6n no  tienen mas  remedio 
que  aumentar  mucho  su consumo  de  carb6n.  La  exportaci6n  de  equipos 
fisicos o  de  conocimientos  tecnicos y  de  aplicaci6n  Cquizas  a  traves 
de  programas  de  ayudal  podria  beneficiar  mucho  a  la industria 
europea,  al pais en  cuesti6n,  puesto que  le permitiria quemar  carb6n 
de  manera  mas  eficiente,  y  perjudicar menos  al medio  ambiente  y,  al 
causar  menos  danos  a  la  atm6sfera mundial,  nos  ayudaria a  todos 
mejorando  nuestras condiciones de  vida.  De  hecho,  y  en  muchos 
LX aspectos,  los  proyectos en  fase de  desarrollo de  este programs  no 
son  validos  solamente para  Europa  occidental,  y  no  parece que  se 
tenga en  cuenta demasiado  la importancia de  este aspecto.  Tampoco 
parece que  se  consideren suficientemente las politicas energeticas y 
de  medio  ambiente de  nuestros vecinos  de  Europa  oriental,  que  son 
importantes para nosotros y  que,  aunque  no  tienen  por que  afectar 
necesariamente  a  los  proyectos  de  I+D,  pensamos  que  convendria 
tenerlas en  cuenta. 
Tambien,  y  apreciando siempre la calidad tecnica de  todo  el trabajo 
que  hemos  estudiado,  nos  preguntamos si  en  el programs  se realize 
suficiente investigaci6n a  largo  plazo.  Por ejemplo,  consideramos 
que  la  DG  XII  debe  aportar  tecnologias punta  de  innovaci6n a  los 
sectores del  ambito  energetico que,  por si mismos,  no  se modernizan 
de  una  forma  tan  revolucionaria.  Ello  puede  no  producir 
necesariamente resultados utilizables,  pero  sin  ello  el programa 
obtendra menos  beneficios.  Los  conocimientos obtenidos gracias a  la 
financiaci6n publica se deben  poner a  disposici6n de  todos,  aunque 
ello  requiera,  algunas  veces,  mayor  esfuerzo  y  capacidad  de 
persuasion.  Si bien apreciamos el  importante trabajo de  difusi6n de 
los  resultados  obtenidos  a  traves de  conferencias,  publicaciones, 
etc.,  en  algunos  casos  consideramos  que  es  necesario,  para la 
industria comunitaria  y  para  los usuaries,  un  estudio del mercado 
energetico. 
1.9.  En  cualquier organizaci6n orientada  hacia el  futuro,  el  componente 
de  I+D  tiene una  importancia fundamental.  Todos  los demas  sectores 
deberian acudir a  el  para  exponerle  sus  problemas  y  necesidades 
futures,  mientras que,  a  su  vez,  la DG  XII  les aportaria sugerencias 
de  proyectos  tecnol6gicos  que  pudieran  resultarles  de  interes. 
Desgraciadamente,  hemos  observado  que  algunas  de  las  demas 
Direcciones  Generales  no  disponen  del  personal  suficiente para 
concentrarse en  el futuro,  ya  que  las necesidades actuales urgentes 
absorben todas sus energias.  Esto nos  preocupa  y  esperamos  que  la 
Comisi6n  pueda  remediarlo  de  forma  gradual.  Cuanto  mas  piensen 
LXI todas las partes de  la organizaci6n  en  el  futuro,  mas  podra la DG 
XII  asumir  el  papel  central  que  le  corresponde  y  mas  podra 
prepararse  para  ocuparse  de  cuestiones  econ6micas  y  de 
comportamiento  al  igual que  de  cuestiones  de  ingenieria,  ayudando 
mas  a  los demas  a  enfrentar  el  futuro.  Para  concretar,  no  nos 
parece  normal  que  una  acci6n  tan  grande  como  es el Programs  de 
Ayuda  de  la Comision  no  tenga un  componente  de  I+D  de,  al  menos,  un 
1%  o  2%,  que  deberia corresponder a  la DG  XII.  Teniendo  en  cuenta 
las acuciantes preocupaciones  sobre el consumo  domestico  de  energia 
en  el mundo  en  desarrollo  Cy  sus efectos sobre el medio  ambiente>  el 
programs  de  I+D  sobre energia no  nuclear deberia colaborar en  ello. 
La  Comision  ya  ha  obtenido un  exito considerable  con  los  Ciclos de 
conducci6n  normalizados  para  vehiculos  autom6viles.  La  I+D  podra 
colaborar a  la obtenci6n de  resultados  similares  relativos  a  una 
concepcion  comun  de  las mediciones  Cy  normativas>  en  el  campo  de  la 
energia. 
1.10.En resumen: 
El  programs,  su gestion y  su  colaboracion a  la cohesion  de  Europa 
nos  han  causado  una  impresi6n muy  favorable,  pero  consideramos  que 
una  perspective mas  amplia podria mejorar,  en  algunos  aspectos,  los 
beneficios que  ofrece actualmente. 
LXII  . ~ RECOMENDACIONES  GENERALES  PARA  EL  PROGRAMA  COMUNIIARIO  EN  EL  CAMPO 
DE  LA  ENERGIA  NO  NUCLEAR. 
2.1.  A la hora de  asignar prioridades  generales a  las distintas partes 
del  programa  de  la  CE,  somos  conscientes de  que  este solamente 
constituye un  pequeno  porcentaje  del  total  de  programas  europeos 
financiados  con  fondos  publicos  en  el  campo  de  la energia no 
nuclear.  Por  ello consideramos que  debemos  buscar aquellas areas en 
las que  la investigaci6n financiada con  fondos  de  la Comunidad  pueda 
contribuir de  manera  especial.  El  criterio principal,  aunque  no  el 
unico,  sera  si el  proyecto en  cuesti6n puede  beneficiarse por ser 
internacional,  si Europa  puede  contribuir en  ese campo  reuniendo a 
las  empresas,  universidades  y  otras  instituciones  publicas  de 
distintos paises bajo la gesti6n de  la CE.  Naturalmente,  el trabajo 
de  la  DG  XII  se  centra  mas  en  la fase precompetitiva,  se debe 
procurer que  los proyectos puedan  pasar facilmente de  la DG  XII  a  la 
carpets  de  demostraciones  de  la  DG  XVII.  Basamos  nuestras 
sugerencias para el futuro en  la experiencia obtenida  en  el pasado, 
y  en  la noci6n de  que  el objetivo de  un  programa  de  investigaci6n es 
la  adquisici6n  de  conocimientos.  Dichos  conocimientos  pueden 
sugerir que  se de  por finalizado  un  programa,  que  se continue o  que 
se  transfiera,  bien  al  sector  de  proyectos  de  demostraci6n 
financiados  con  fondos  publicos,  bien  al  financiado  con  fondos 
meramente  industriales. 
2.2.  Consideramos  que  los objetivos del programa  de  ENN  de  la  DG  XII 
deberian apuntar,  y  de  hecho  lo hacen,  no  solo a  una  disminuci6n de 
la dependencia exterior de  Europa  en  el  campo  de  la  energia,  sino 
tambien  a  una  mejora  de  la  capacidad competitive  de  la industria 
europea,  fomentando  la cooperaci6n  internacional y  fortaleciendo  los 
lazos entre la industria y  la universidad. 
LXIII Creemos  que,  a  pesar  de  que  los medios  financieros  con  los que 
cuenta son modestos,  la DG  XII  ha  avanzado  mucho  en  estos aspectos, 
lo  que  nos  hace  recomendar  la  continuaci6n  del  programs  ENN. 
Esperamos,  sin  embargo,  que  se  pueda  aumentar  su  eficiencia 
facilitando  la  entrada  de  nuevos  participantes  en  los "clubs" 
internacionales,  que  ya  funcionan  muy  bien actualmente,  y  reduciendo 
las trabas  administrativas a  la admisi6n de  nuevos  participantes y 
los retrasos excesivos en  la obtenci6n de  la aprobaci6n  formal  y  de 
los pagos. 
2.3.  Results evidente  la utilidad  y  la ayuda  que  prestan al programs  el 
analisis de  sistemas y  la elabcraci6n de  modelos,  y  consideramos  que 
deben  continuer,  debido  tambien  a  su gran potencial para aumentar  la 
cohesion del  programa,  que  se debe  aprovechar.  Los  fondos  dedicados 
a  estas  actividades  resultan  escasos  para  su  rendimiento 
actualmente;  si,  como  proponemos,  se amplia  su  campo  de  acci6n,  sera 
necesario ampliar tambien  la financiaci6n.  Queremos  sugerir tambien 
que  dicho analisis de  sistemas podria aprovecharse para  otras areas 
del  trabajo de  la Comisi6n. 
2.4.  En  cuanto  a  las  energies  renovables,  nos  han  impresionado 
especialmente los programas  sobre energia geotermica  y  solar  Cy  en 
este ultimo,  el  campo  del silicio amorfo).  En  ambos  programas  nos 
llaman  la  atenci6n  no  s6lo  los  progresos  realizados  y  las 
perspectivas existentes,  sino tambien  la naturaleza internacional de 
los trabajos,  y  la forma  en  que  se  ha  conseguido  reunir  a  los 
mejores  especialistas  de  Europa,  donde  quiera  que  se encontrasen. 
En  consecuencia,  recomendamos  que  se  mantenga  la  financiaci6n 
existente y,  que,  si es posible,  se aumente. 
En  el  campo  de  la energia  e6lica se estan efectuando trabajos muy 
utiles y  de  caracter transnacional.  Hay  dos  objetivos principales  : 
a>  el suministro de  una  fuente de  energia para  las islas  y  las 
comunidades  aisladas  en  las  que  la  energia  results 
LXIV excesivamente  cara actualmente: 
b>  una  contribuci6n a  la producci6n general  de  electricidad  de  la 
red. 
Apoyamos  el  punto  Cal  Cen  el  que  tambien  se debe  considerar la 
energia solar>,  pero esperamos  que  los  trabajos en  este campo  se 
puedan  transferir pronto a  la etapa de  demostraci6n. 
Respecto al  punto  Cb>  consideramos que  es  importante que  el nuevo 
programa  se  dedique  establecer  la  viabilidad  econ6mica  en  las 
circunstancias futuras  probables,  especialmente  teniendo en  cuenta 
que  los  grandes  aereogeneradores  suponen,  actualmente,  un  coste 
mucho  mas  elevado por  Kw  que  los pequeftos. 
La  biomass  constituye un  sector importante,  pero nos  parece que  sus 
principales beneficios se relacionan  con  la  politics agraria  y  de 
ayuda  a  paises  en  desarrollo.  Consideramos,  por tanto,  que  se 
deberia reducir la aportaci6n financiers del  ENN  de  la  DG  XII  a 
dicho  campo  y  a  la vez  tanto la  DG  VI  como  la  DG  VIII deberian 
responsabilizarse de  establecer los  objetivos  y  garantizar fondos 
suficientes para este programa. 
2.5  Una  de  las areas  mas  importantes  es la del  ahorro de  energia.  Una 
utilizaci6n  mas  racional  de  la  energia  no  s6lo  reduciria  la 
necesidad de  energia existente  en  Europa,  sino que  haria disminuir 
tambien  los  daftos  en  el  medio  ambiente  y  otras consecuencias 
colaterales perjudiciales.  Los  avances  tecnicos colaboran s6lo de 
una  forma  muy  parcial a  los progresos en  este campo  y,  en  cualquier 
caso,  no  suelen ser  excesivamente  caros.  Algunos  ejemplos son  las 
bombas  de  absorci6n  de  calor,  el  proyecto  de  combusti6n  y  las 
celulas  de  combustible.  Por  otra  parte,  los  factores  de 
comportamiento,  sociales  y  econ6micos  son decisivos  en  este campo 
Cbasta  con  considerar  el  comportamiento  de  los conductores o  la 
escasa voluntad  que  muestran  los  consejos  de  direcci6n  de  las 
empresas  para  aprobar  medidas  de  ahorro energetico>.  Por tanto, 
LXV recomendamos  que  se  continue  financiando  razonablemente  este 
programa,  pero  consideramos que  para garantizar  su efectividad se 
deberian  incluir  estudios  energeticos  de  la  ciencias  de 
comportamiento,  sociales y  econ6micas  relacionadas con  el tema. 
2.6.  Aprobamos  el  trabajo  que  se  esta  realizando  con  combustibles 
f6siles,  y  somos  conscientes de  que  la I+D  en  dichas  areas no  puede 
ser barata.  Tanto  en  el caso del petr6leo como  en  el del  gas,  hay 
todavia un  gran  campo  para  la  investigaci6n  muy  por  delante del 
desarrollo  industrial.  Apoyamos  calurosamente  los  proyectos 
internacionales  en  este  area,  que  reunen  a  las  distintas 
competencies  europeas  sin  duplicar las investigaciones necesarias 
por  parte  de  las  grandes  compaftias  petroliferas.  Igualmente, 
consideramos que  una  utilizaci6n aceptable,  desde  el punto de  vista 
del  medio  ambiente  y  social,  de  los  recursos  europeos  de 
combustibles  s6lidos  consituye  un  elemento prioritario y  apoyamos 
los programas  internacionales en  los que  se tienen  en  cuenta los 
factores  sociales  y  ambientales.  Habria  que  intentar,  por una 
parte,  mejorar la penetraci6n del  carbon  europeo  en  los mercados 
comunitarios que  no  estan  acostumbrados  a  el y,  en  segundo  lugar, 
diversificar las fuentes de  importaci6n de  energia a  Europa. 
2.7  Teniendo  en  cuenta nuestro  energico  apoyo  a  una  gran  parte del 
programs,  nos  procupa  la  considerable  reducci6n  propuesta  y 
confiamos  en  que  el presente  informe  colabore a  una  revisi6n  de  la 
misma. 
LXVI 0) 
1  - BESunE 
EVALUATION  DU  PROGRAMME  DE  R I  D DANS  LE  DOKAINE  DE 
L•ENERGIE  NON  NUCLEAIRE  (1985-1988) 
1.1.  En  premier  lieu,  nous  nous  rejouissons que  la Communaute  ait un 
programme  de  R & D dans  le domaine  de  l'energie.  La  baisse du  prix 
du  petrole  n'a  en  aucune  facon  reduit la dependance  cruciale de 
l'Europe et  sa  prosperite  vis-a-vis  des  importations d'energie. 
L'effort a  accomplir pour restreindre cette dependance  et minimiser 
les  chocs  portes  a  l'economie  europeenne  par  des  evenements 
exterieurs comprend  a  juste  titre un  vaste programme  de  R & D.  En 
outre,  nous  pensons  que  les objectifs du  programme  R &  D de  la  DG 
XII  dans  le  domaine  de  l'energie  doivent etre quelque  peu  plus 
larges  Cet  il semble  qu'ils le soientl  et en  relation  avec  d'autres 
objectifs de  la CE. 
La  competitivite  industrielle  dans  le domaine  de  l'equipement de 
production,  de  conversion et d'utilisation de  l'energie semble  etre 
une  consequence  evidente des objectifs definis car il est difficile 
de  penser pouvoir reduire  la dependance  de  l'Europe  vis-a-vis des 
energies  exterieures  si  cette  derniere  est  remplacee  par  une 
dependance  vis-a-vis du  materiel produit a  l'etranger.  Il est clair 
qu'une  fois  competitive  sur  le  marche  interieur  en  matiere 
d'equipement  energetique,  notre  industrie  s'efforcera  de  l'etre 
egalement  a  l'exterieur. 
LXVII Il  est  certain  que  le  programme  de  R  &  D dans  le domaine  de 
l'energie non  nucleaire est vaste puisqu'il  comprend  un  grand nombre 
de  projets portant sur !'utilisation rationnelle de  l'energie et sur 
la reduction de  la pollution due  a cette  consommation  energetique, 
sur  les  combustibles  fossiles,  sur  les  sources  d'energie 
renouvelables et sur la modelisation.  Bien  que  les  delais  impartis 
ne  nous  aient permis  personnellement d'etudier que  certains aspects 
du  probleme,  nous  estimons que  ceux-ci  sont representatifs et sommes 
grandement  rassures par le travail effectue par nos  consultants dont 
les  nombreuses  et  habiles  investigations  se  sont  averees tres 
utiles.  Notre  travail portait sur le programme  de  la  DG  XII  dans  le 
domaine  de  l'energie non  nucleaire mais  il existe  manifestement  des 
liens  avec  le  travail  de  la  DG  XVII  concernant  les projets de 
demonstration bien que  les frontieres  entre les deux  secteurs soient 
mal  definies. 
1.2.  Nous  sommes  tres  favorablement  impressionnes  par  la  qualite 
technique de  tous  les projets que  nous  avons  examines.  Dans  tous les 
cas,  les  objectifs definis etaient interessants et realisables,  les 
equipes etaient bien coordonnees et se sont montrees  competentes  et 
enthousiastes.  Evidemment,  certaines  differences mineures  ont ete 
constatees sur le plan de  la qualite mais  il fallait s'y attendre. 
Ce  haut niveau de  qualite est  a attribuer  a la  selection et  a la 
gestion des  projets.  Vu  !'excellence  des resultats,  nous  pensons 
qu'il est necessaire de  souligner que  ce  processus  de  selection des 
projets  demande  un  tres  grand  effort de  la part d'un tres petit 
nombre  de  personnes  ~t entraine un  certain retard.  Cependant,  nous 
sommes  conscients  de  la  necessite absolue pour  la Communaute  non 
seulement  de  bien choisir mais  aussi d'etre connus  pour  bien choisir 
et avec  soin.  Bien  que  l'equilibre soit delicat a maintenir,  nous 
ne  pensons pas que  la procedure de  selection doive etre raccourcie. 
LXVIII 1.3.  Cependant,  il y  a  deux  aspects de  la phase de  lancement  des projets 
qui  nous  causent de  grandes  inquietud~s.  La  lenteur et la lourdeur 
des  procedures administratives de  la Commission  font que  des  retards 
tres importants sont enregistres entre l'approbation d'un projet par 
la DG  et l'achevement des  procedures  contractuelles,  ce  que  nous 
considerons  comme  un  grave handicap. 
Primo,  cela  signifie  que  le demarrage  est fortement  retarde pour 
tous  les contractants prudents  ou  manquant  d'argent tandis  que  la 
science  et  la  technologie  concurrentes  continuent  a progresser 
ailleurs.  Secundo,  cela veut dire qu'au moment  ou  !'evaluation doit 
etre  effectuee  en  vue  d'une  prise  de  decision pour  la campagne 
suivante un  grand nombre  de  projets  n'ont  ete  mis  en  oeuvre que 
depuis une  date recente  de  facon  qu'il est difficile de  juger des 
performances des contractants.  Tertio,  nous  sommes  tout  a fait 
conscients  des  problemes  que  causent  ces retards importants aux 
directeurs de  programme  et aux  contractants. 
Nous  sommes  convaincus  que  l'efficacite  des  programmes  de  la 
Commission  est  compromise  par ces retards.  Tout  en  reconnaissant la 
necessite de  veiller  ~ ce  que  les  credits  soient  depenses  a bon 
escient,  nous  estimons que  la Communaute  tirerait mieux  profit de 
l'argent  qu'elle  depense  si  les  delais  pour  l'achevement  des 
contrats et  la reception  des  paiements  etaient reduits grace a une 
simplification des procedures aministratives  ou,  si  cela s'averait 
reellement  impossible,  grace  a  !'engagement  d'un  personnel 
suffisamment  nombreux  et qualifie  pour  appliquer  rapidement  toutes 
les  procedures  essentielles.  Cette complexite administrative nous 
semble  excessive.  Nous  partageons entierement l'avis exprime  par nos 
consultants  dans  le  paragraphe  suivant  de  leur rapport  :  "alors 
qu'une telle procedure  convient pour une  politique de  "procurement", 
lorsque  l'acheteur souhaite etre sur d'obtenir exactement  le produit 
ou  le service pour  lequel il  a  paye,  elle ne  semble  pas  justifiee 
pour le soutien de  la R & D 
dans  ce  cas,  la CE  n'achete plus un  produit mais  aide financierement 
d'-autres parties a intensifier,  de  facon  autonome  ou  de  preference 
LXIX avec  d'autres,  leur effort de  recherche.  La  seule exigence effective 
en  matiere  de  contrat  doit  etre  que  le  contractant  depense 
reellement le  montant  contractuel  y  compris  sa part et le soutien 
communautairel  pour le theme  convenu;  les procedures legales doivent 
done  porter  sur les  conditions de  surveillance plutot que  sur les 
resultats." 
encore plus 
En  outre,  la maitrise  de  cette  complexite est rendue 
difficile par la participation de  trois DG  disposant de 
systemes  informatiques differents et non  relies. 
Une  autre  cause  d'inquietude  est  qu'alors  que  les contractants 
experimentes  ne  trouvent  pas  trop  difficile de  se conformer aux 
procedures de  soumission  de  projets,  celles-ci  sent suffisamment 
decourageantes pour  que  le nombre  des nouveaux  venus  soit inferieur 
a celui qu'on pourrait esperer.  Naturellement,  il  s'agit peut-etre 
la d'une  simple  impression;  il serait  difficile de  le prouver par 
des  chiffres.  Cette  impression est  partagee par  nos  consultants. 
Nous  estimons utile d'attirer !'attention sur  ce  point. 
1.4.  Nous  avons  ete tres favorablement  impressionnes par la maniere dent 
la Commission  a  reussi,  avec  des  moyens  financiers relativement 
modestes,  a  reunir  un  grand  nombre  de  firmes  industrielles, 
d'universites  et  d'instituts  pour  la  mise  en  oeuvre  d'une 
collaboration  efficace.  Malheureusement,  les  entreprises 
europeennes  cooperent  rarement de  leur propre gre  a  la R & D,  ce qui 
diminue  leur  competitivite  vis-vis des entreprises americaines et 
japonaises,  comme  le fait d'absence  frequente  de  liens  tres etroits 
avec  les  universites  que  l'on  trouve aux  Etats-Unis.  Nous  avons 
vraiment ete heureusement  surpris du  succes avec  lequel  le personnel 
de  la  DG  'XII  est  parvenu  a  instituer  ce  type  de  "clubs" 
d'entreprises et  de  departements  universitaires et  a assurer leur 
efficacite.  Dans  le cas  ou  cela a  ete realise,  nous  estimons qu'il 
est facile de  repondre par un  "cui" clair  et net  a la  question de 
savoir si cette cooperation etait appropriee pour le sujet a traiter 
en  tant  que  tache  commmunautaire.  Notre  enthousiasme  sera plus 
mesure  en  ce qui  concerne le cas  Cheureusement  moins  frequent)  ou  le 
LXX contrat  est  conclu  avec  un  seul  petit  groupe  de  chercheurs 
appartenant  tous  a  la  meme  entreprise  ou  au  meme  departement 
universitaire.  Il existe des  cas  ou  un  projet  de  ce  type est 
necessaire dans  le cadre  d'un projet communautaire  plus  large mais 
les raisons particulieres de  ce  travail  doivent etre  donnees  et la 
coordination et  la diffusion  des resultats  doivent etre assurees. 
Sous  un  angle educatif,  en  effet,  la DG  XII  a  reussi,  dans  le cadre 
du  programme,  a amener  les gens  a penser et a travailler ensemble 
mais  nous  considerons  qu'il  est  indispensable  d'agir  avec 
perseverence  et  vigueur  pour  ancrer  les  principes  d'une telle 
attitude.  Il est regrettable  que  certains  pensent  encore qu'ils 
sont "communautaires"  lorsqu'ils ont,  de  leur propre  chef,  concu  un 
projet dans  tous ses details puis  invite d'autres a s'associer a eux 
pour la  realisation.  Nous  pensons  que  dans  son  programme  la DG  XII 
est parvenue  avec  succes a creer de  reelles attitudes de  cooperation 
mais  nous  esperons que  de  nombreux  contractants ont raison de  croire 
que  ces habitudes de  cooperation transfrontaliere  entre differentes 
entreprises subsisteront  longtemps  dans  la majorite  des  cas apres 
l'achevement  du  soutien  ou  de  la  gestion  communautaire.  Les 
perspectives  sont  bonnes  dans  les  cas ou  la cooperation mise  en 
oeuvre  par la Communaute  a  ete de  longue  duree. 
Conformement  a  la  politique  communautaire  dans  le  domaine  des 
competences  de  la DG  XII,  presque  tout  le travail effectue l'a ete 
au  stade precompetitif.  Cependant,  d'un  point de  vue  europeen,  il 
est  tout  a  fait  souhaitable qu'une  cooperation entre entreprises 
entamee  de  cette  maniere  se  poursuive  de  facon  que  l'effort 
transnational  accompli,  reunissant  les  ressources  de  plusieurs 
firmes,  permette a l'Europe de  concurrencer les geants americains et 
japonais.  Nous  ne  savons  pas  exactement quels sont les mecanismes  de 
stimulation qui  existent lorsqu'il est necessaire  de  poursuivre une 
cooperation entamee  au  stade precompetitif jusqu'au stade commercial 
bien que  nous  soyons  encourages par le fait  que  quelques programmes 
y  soient  parvenus  spontanement  (par exemple  en  ce qui  concerne les 
cellules solaires au  silicium amorphe  et peut-etre la combustion>. 
LXXI 1.5.  Nous  avons  ete tres  impressiones non  seulement par  la qualite du 
travail  effectue  dans  le  domaine  des  modeles  energetiques et de 
!'analyse de  systemes mais  aussi par  la position  centrale que  ce 
domaine  occupe  dans  !'ensemble  du  programme.  Il garantit les 
contacts et la reunion  des  personnes  engagees  dans  les differents 
secteurs composant  ce  programme  et est done  un  facteur essentiel de 
sa cohesion.  Nous  sommes  convaincus qu'il faut poursuivre cet effort 
car  il  sera  toujours  necessaire  de  suivre  !'evolution  de  la 
situation  et  d'en  deduire  les  consequences  pour  le  reste  du 
programme  dont  la cohesion doit,  en  outre,  etre assuree. 
1.6.  Les  objectifs  des  differents  sous-programmes  nous  semblent 
appropries et bien choisis.  Dans  de  nombreux  cas,  nous  ne  pensons 
pas qu'il faille s'attendre a  ce  qu'on puisse passer  immediatement  a 
des projets de  demonstration  ou  a  la  commercialisation  car bon 
nombre  de  ces  sous-programmes  visent,a  juste  titre,  a  mettre 
l'Europe dans·une position  lui permettant  de  reagir  rapidement  et 
efficacement  a  une  hausse  des  prix  ou  a  une  diminution  des 
disponibilites de  combustibles  importes.  Il ne  faut pas s'attendre a 
une  commercialisation sauf cas d'urgence de  ce  genre. 
Les  sous-programmes  relatifs  a  !'utilisation  rationnelle  de 
l'energie contribuent deja a  !'amelioration de  la competitivite de 
l'industrie  europeenne  bien  qu'on  puisse  dire ici encore qu'une 
grande partie des  investissements necessaires ne  seront pas realises 
tant que  l'energie ne  coutera pas plus cher. 
Lorsque  l'objectif  est  de  permettre  a  l'industrie  europeenne 
d'exporter ou  du  moins  d'eviter les  importations de  materiel  ou  de 
savoir-faire  Cpar  l'intermediaire de  licence ou  par d'autres moyens) 
la R & D  technique ne  garantit pas  necessairement le  succes.  En 
effet,  nous  semmes  un  peu  troubles par notre  inaptitude a identifier 
un  instrument approprie pour 
strategiques de  ce  type. 
pour la production en  serie 
les prises  de  decisions industrielles 
Nous  ne  pretendons pas,  par exemple,  que 
de  cellules  solaires,  !'Europe n'est 
LXXII plus en  mesure  de  rivaliser avec  le Japon  mais  nous  ne  savons  pas  ou 
une  telle proposition pourrait  etre  examinee  et  ou  une  decision 
pourrait  etre  prise.  Les  ressources  europeennes  en  personnel 
qualifie sont  importantes  mais  limitees  et  nous  ne  pouvons  pas 
esperer  occuper  une  position  mondiale  dominante  dans  tous les 
domaines.  Le  risque de  gaspillage des  ressources  dans  des  secteurs 
ou  il  n'y a  aucun  espoir  de  succes est reel et il faut  se pencher 
sur ce  probleme. 
1.7.  Repetons qu'il y  a  des  secteurs ou  du  bon  travail a  ete fait dans  le 
cadre  du  programme  mais  ou  il  est  evident  que  ce  travail ne 
represente qu'une modeste  partie  de  l'effort  global,  par exemple 
lorsqu'il  s'agit  de  !'utilisation  des  huiles  lourdes  ou  de  la 
recuperation assistee du  petrole.  Nous  souhaitons  admirer  et non 
critiquer le  travail realise  mais  nous  ne  voyons  pas beaucoup  de 
preuves  de  !'utilisation  des  resultats  pour  des  echanges 
d'informations  avec  d'autres  entreprises  telles que  les societes 
petrolieres. 
Les  echanges  de  ce  type amelioreraient sensiblement les probabilites 
d'application utile de  ces resultats sur le plan commercial. 
Il est certain qu'on se  trouve dans  une  situation complexe,  avec  une 
industrie non  habituee au  financement  public  mais  avec  des petites 
societes petrolieres desireuses d'utiliser la recherche  fondamentale 
effectuee sous  le parrainage de  la  Communaute  etant  donne  qu'elles 
sont  elles-memes  peu  actives dans  ce  domaine. 
Nous  souhaitons  done  recommender  que  des mesures  soient prises pour 
assurer que  !'ensemble de  la Communaute  europeenne  de  la recherche, 
y  compris  les grandes societes petrolieres,  participe a la prochaine 
phase.  Le  secteur des  combustibles solides  beneficie d'un ensemble 
particulier de  programmes.  La  premiere  tache doit etre de  rendre la 
combustion  du  charbon,du  lignite et de  la tourbe  europeens  tolerable 
du  point  de  vue  de  l'environnement dans  des  conditions rentables 
Nous  discuterons  plus  loin  en  detail  de  notre  point  de  vue 
LXXIII concernant  les  differents  programmes  en  cours.  Ensuite,  il faut 
etre bien conscient du  fait que  !'augmentation de  l'acceptabilite du 
charbon  importe  diversifie  considerablement  la  dependance  de 
l'Europe vis-a-vis de  l'exterieur.  La  commercialisation energetique 
du  charbon  dans  des secteurs inhabituels  implique des  travaux de  R & 
D dans  le domaine  des  nouvelles  techniques  Cmelanges  eau-charbon). 
En  ce  qui  concerne  la  pollution,  il y  a  evidemment  l'importante 
question des  normes  et des  standards qui doivent etre bases  sur des 
mesures  si  l'on  souhaite  qu'ils  soient respectes.  Il peut etre 
utile de  veiller a  ce  que  les problemes  de  recherche  touchant  les 
dispositifs et  procedures de  mesure  ne  se situent pas quelque part 
dans  le vide existant entre le programme  energetique et le programme 
relatif a  l'environnement.  Il s'agit certainement la d'un domaine 
interessant pour  la cooperation europeenne. 
1.8.  Alors que  nous  sommes  tres impressionnes par la qualite technique et 
par la gestion des  travaux realises dans  le cadre du  programme,  nous 
pensons qu'il devient  temps  d'elargir  les  perspectives  dans  deux 
directions tres differentes. 
Primo,  l'excellent  travail 
technique et de  la science 
qui 
do it 
a  ete fait dans  le domaine  de  la 
maintenant  etre  soutenu  par des 
actions dans  le domaine  de  l'etude du  comportement  et de  l'economie. 
L'utilite  future  d'un  grand  nombre  de  sous-programmes  serait 
grandement  renforcee  si  des  experts  dans  ces domaines  faisaient 
partie des equipes  chargees  des projets  et apporteraient egalement 
leur  collaboration  au  sein  des  groupes  de  gestion  de  la CE. 
L'utilisation ne  depend  pas des  seules competences  technologiques et 
il serait  maintenant  tres  souvent  avantageux  que  l'effort accompli 
par les techniciens s'elargisse pour  englober les sciences sociales. 
Cela serait  particulierement interessant  dans  les  secteurs ou  les 
decideurs sont  nombreux  Cefficacite  de  !'utilisation energetiquel. 
L'experience montre  qu'il existe  des  entraves  qui  empechent  toute 
prise de decision favorable si  elle  n'est  pas  centralisee,  comme 
elle l'est, du  cote de  l'offre. 
LXXIV Les  obstacles a l'utilisation d'un petit equipement  de  production et 
en  particulier a l'application  des mesures  d'economie de  l'energie 
ne  sont  pas purement  technologiques et  les problemes doivent etre 
abordes d'une autre maniere. 
Secunda,  on  note une  tendance a ne  pas  regarder suffisamment  ce qui 
se passe  en  dehors  de  l'Europe.  On  ne  s'efforce pas assez d'avoir 
une  connaissance precise des  travaux effectues a l'exterieur  Cou  des 
strategies qu'il y  a  derriere>  meme  chez  nos  principaux concurrents, 
les Etats-Unis et le Japon.  Il est  egalement  tres  utile d'etudier 
les efforts  accomplis par des  concurrents moins  importants tels que 
le Canada,  l'Australie,  la Suede  etc...  Les  pays  en  voie de 
developpement,  en  particulier,  ont une  grande  importance potentielle 
pour bon  nombre  de  projets.  Ceux  d'entre  eux  qui s'industrialisent 
fortement  sont en  principe obliges d'accroitre considerablement  leur 
consommation  de  charbon.  L'exportation d'equipements  ou  de  savoir-
faire  ceventuellement  par  l'intermediaire  de  programmes 
d'assistance)  pourrait  etre  d'une  grande  aide  pour  l'industrie 
europeenne  et  pour  le  pays  concerne  en  lui permettant ainsi de 
consommer  le charbon de  facon  plus  efficace et  de  causer  moins  de 
dommages  a  l'environnement  et,  en  evitant les effets les plus 
nocifs sur !'atmosphere  generale,  nous  aider  tous  a  vivre plus 
agreablement. 
En  effet,  sous de  nombreux  aspects,  les projets  realises dans  le 
cadre de  ce  programme  ne  presentent  pas  un  interet uniquement  pour 
l'Europe occidentale  mais  nous  ne  voyons  guere de  preuve que  cet 
aspect ait ete pris en  consideration.  Nous  pensons  egalement  qu'une 
trop  faible  attention  est  accordee  aux  politiques d'energie et 
d'environnement de  nos  proches  voisins  d'Europe  de  l'Est.  Elles 
seront  importantes  pour  nous  et  bien  qu'elles  ne  touchent pas 
necessairement les projets  de  R  &D  nous  aimerions  pouvoir etre 
certains que  cette question a  ete prise en  consideration. 
Encore  une  fois,  alors  que  nous  nous  rejouissons de  la qualite 
technique de  tout le travail que  nous  avons  vu,  nous  nous  demandons 
LXXV si l'accent  a  ete  suffisamment mis  sur la  recherche a long  terme 
dans  le programme.  Par exemple,  nous  estimons qu'il fait partie des 
taches de  la DG  XII  d'amener de  nouvelles  technologies radicalement 
novatrices dans  des  secteurs  de  l'energie  se modernisant·  de  facon 
moins  revolutionnaire.  Ces  travaux n'aboutiront pas  inevitablement 
a des resultats utilisables  mais  sans  eux  le  programme  aura moins 
d'effets positifs.  Les  connaissances acquises  au  moyen  des  fonds 
publics doivent etre mises a la disposition de  tous bien que,  pour y 
parvenir,  il  faille parfois  faire preuve de  beaucoup  de  persuasion 
et de  tenacite.  Alors  que  nous  apprecions  le fait  que  des efforts 
significatifs  aient  ete  accomplis  pour  diffuser  les  resultats 
interessants par  le biais  de  conferences,  publications etc.,  nous 
pensons  que,  dans  certains  cas,  il est necessaire de  prevoir un 
marketing  energetique aupres de  l'industrie et  des utilisateurs de 
la Communaute. 
1.9.  La  R&D  est d'une  importance vitale pour  toute organisation orientee 
vers l'avenir.  Tous  les autres secteurs se tourneront vers elle  av~· 
leurs besoins  et leurs problemes  futurs et recevront a leur tour de 
la DG  XII  des  suggestions  concernant  les  projets technologiques 
interessants et importants pour  eux. 
Malheureusement,  nous  avons  constate  que  bon  nombre  des autres 
directions generales  disposaient  d'un  effectif  trop  reduit pour 
pouvoir axer  leur action sur l'avenir vu  !'obligation de  concentrer 
leurs efforts sur les besoins urgents  actuels.  Nous  trouvons  cela 
regrettable et souhaitons que  la Commission  puisse progressivement y 
remedier.  Plus  les  differents  secteurs  de  !'organisation 
reflechiront sur l'avenir,  plus la DG  XII  sera en  mesure  de  jouer le 
role central  qui  lui  revient,  plus  elle  pourra  s'equiper pour 
aborder les questions comportementales  et economiques  aussi bien que 
les problemes  techniques  et  plus  elle  sera  capable  d'aider les 
autres a affronter cet avenir.  Pour  etre plus precis,  il nous  semble 
inhabituel qu'une aussi vaste entreprise que  le programme  d'aides de 
LXXVI la Commission  ne  comporte  pas  Cdisons  dans  une  proportion de  1  ou 
2%)  un  element  de  R&D  dont  le centre naturel serait  la DG  XII.  Vu 
les vives  inquietudes que  suscite la gestion energetique des pays  en 
voie de  developpement  Cet  ses effets  sur l'environnement>  certaines 
de  ces  questions devraient etre traitees dans  le cadre du  programme 
de  R&D  dans  le domaine  de  l'energie non  nucleaire. 
La  Commission  a  deja recueilli un  succes  considerable et bien etabli 
avec  les  cycles  de  conduite  normalises  pour  les  vehicules 
automobiles.  D'autres actions  d'harmonisation des  mesures  Cet  des 
reglements>  dans  le domaine  de  l'energie pourraient exiger un  effort 
de  R&D. 
1.10.En resume,  nous  sommes  tres  favorablement  impressionnes  par le 
programme,  par sa gestion et par ce  qui est realise pour  la cohesion 
europeenne  mais  nous  estimons  qu'un elargissement  des  perspectives 
pourrait a  certains egards accroitre les avantages  tres reels que  ce 
programme  offre deja. 
LXXVII 2  - RECOKKANQATIQNS  GEIERALES  CONCERNANT  LE  PROGRAMME  COKKUNAUTAIRE  DANS 
LE  DOMAINE  DE  L'EN£RGIE  NON  NUCLEAIR£. 
2.,.  En  no us  efforc;ant  de  fixer  des  priorites  generales  pour  les 
differentes  parties  du  programme  de  la  CE,  no us  sommes  bien 
conscients  qu'elles  ne  representent  qu'un  faible pourcentage  du 
montant  total  des  fonds  publics  a  consacrer  a  l'energie  non 
nucleaire en  Europe. 
Il est  done  clair  pour nous  que  nous  devons  axer notre effort sur 
les  domaines  ou  la  recherche  financee  par  la  Communaute  peut 
apporter  une  contribution  particuliere  au  progres.  Le  principal, 





reunissant  les 
tirer 
dans 
profit  de 
le  secteur 
son  caractere transnational et si 
en  question,  faire  mieux  en 
entreprises  industrielles,  les  universites  et 
d'autres institutions publiques de  differents pays  dans  le  cadre de 
programmes  geres  par la  CE.  Il est  evident que  la DG  XII  est la 
mieux  placee  au  stade  precompetitif.  Il  faut  veiller,  en 
particulier,  a  assurer le  passage  sans  heurt des projets de  la or. 
XII  aux  projets de  demonstration de  la DG  XVII.  Nos  suggestions 
pour  l'avenir doivent etre guidees par !'experience retiree du  passe 
et par le principe  que  le  but  d'un  programme  de  recherche est 
!'acquisition de  connaissances. 
Ces  connaissances  peuvent signifier  l'achevement d'un programme  ou 
sa poursuite ou  son  transfert vers la plus  vaste arene  des projets 
de  demonstration  beneficiant  d'un  financement  public ou  vers un 
financement  purement  industriel. 
2.2.  Nous  pensons  que  les  objectifs du  programme  de  la DG  XII  dans  le 
domaine  de  l'energie non  nucleaire doivent  comprendre,  comme  il le 
fait effectivement,  non  seulement  la  reduction  de  la dependance 
energetique  de  !'Europe  vis~a-vis  du  reste  du  monde  mais  aussi 
!'amelioration de  la competitivite  de  l'industrie  europeenne ala 
fois  grace  a  !'encouragement de  la cooperation transnationale et au 
renforcement des liens industrie-urtiversite. 
LXXVIII Nous  estimons que  la DG  XII  a  deja  beaucoup  fait  a  cet  egard avec 
des  moyens  financiers modestes  et cela nous  encourage  a  recommander 
fortement  la poursuite du  programme  ENN.  Cependant,  nous  souhaitons 
qu'on le rende  encore plus efficace en  facilitant aux  nouveaux  venus 
l'acc~s aux  "clubs"  transnationaux  qui  fonctionnent  deja  tr~s bien 
et en  reduisant les  obstacles a cet  acc~s que  sont une  trop lourde 
administration et la longueur des delais d'approbation officielle et 
de  paiement. 
2.3.  Nous  sommes  tout a  fait conscients du  fait que  !'analyse de  systeme 
et  la  modelisation  sont  des  instruments  tr~s  utiles  dans  le 
programme  et  doivent  etre  main tenus.  Ils donnent  la possibilite 
d'accroitre la cohesion  du  programme,  possibilite  qui  doit etre 
exploitee.  Le  financement  prevu pour  cette activite  est a  peine 
suffisant  pour  le  champ  d'action  actuel;  si,  comme  no us  le 
proposons,  ce  champ  d'action  est  etendu,  il sera necessaire de 
prevoir des  credits plus  importants.  Nous  pensons qu'il  serait bon 
que  dans  d'autres  secteurs  d'activites  de  la Commission  ce  type 
d'analyse de  syst~me puisse etre egalement utilise avec  profit. 
2.4.  En  ce  qui  concerne  les  energies  renouvelables,  nous  sommes 
particulierement  impressionnes  par  les  programmes  relatifs  a 
l'energie  geothermique  et  a  l'energie  solaire  Cet,  pour cette 
derniere,  notamment  par les  travaux sur le silicium amorphel.  Pour 
ces deux  programmes,  non  seulement  nous  sommes  frappes  par les 
progr~s  realises  et  par  les perspectives qui  s'ouvrent mais  nous 
apprecions aussi beaucoup  le  caract~re transnational  des efforts et 
la  mani~re  dont  les  meilleurs specialistes europeens  sont reunis 
quel  que  soit le  lieu ou  ils se  trouvent.  En  consequence,  nous 
recommandons  que  le  financement  de  ces programmes  soit maintenu 
enti~rement et, si possible,  accru. 
Un  travail utile se fait actuellement a !'echelon transnational dans 
le domaine  de  l'energie eolienne.  L'accent est mis  sur deux  points  : 
LXXIX al  fourniture d'une  source d'energie aux  communautes  insulaires et 
isolees  pour  lesquelles  l'energie  est  actuellement 
excessivement  cofiteuse; 
b)  contribution  a  la  production  generale  d'electricite  pour 
!'alimentation du  reseau. 
Nous  apportons notre plein  soutien a  (a),  (mais  l'energie solaire 
doit  egalement  etre  prise  en  consideration  dans  ce  cas>,  mais 
souhaitons que  les travaux dans  ce  domaine  puissent  bientot passer 
au  stade  de  la  demonstration.  En  ce  qui  concerne  (bl,  nous  pensons 
qu'il est important que  le  nouveau  programme  vise  a  ce  que  la 
viabilite  economique  soit  atteinte dans  les circonstances futures 
probables notamment  maintenant que  les  grands  aerogenerateurs ont 
atteint un  cofit  beaucoup  plus eleve par  kW  que  les petits. 
La  biomasse  est un  domaine  important mais  il nous  semble  que  c'est 
dans  le secteur de  la politique  agricole et  de  l'aide  aux  pays  en 
voie  de  developpement  que  les plus grands avantages peuvent etre 
tires.  Nous  pensons  done  que  son  financement  sur le  programme  ENN 
de  la  DG  XII  devrait etre  reduit et  que  la  DG  VI  et la DG  VIII 
devraient  definir  les  objectifs  et  s'assurer  que  des  credits 
suffisants sont disponibles pour  ce  programme. 
2.5.  Les  economies  d'energie  nous  semblent  etre  un  domaine  tres 
important.  Une  utilisation  plus  rationnelle  de  l'energie non 
seulement  reduirait les besoins energetiques de  !'Europe mais  encore 
diminuerait  la  pollution  et  d'autres  effets  secondaires 
indesirables.  Cependant,  dans  ce  cas,  les  programmes  ne  dependent 
que  tres partiellement des  innovations techniques et celles qui  sont 
necessaires ne  sont  en  general  pas trop cofiteuses.  Citons a titre 
d'exemple  les  pompes  de  chaleur  a  absorption,  le  projet  de 
combustion et  les piles a combustible.  En  outre,  certains facteurs 
economiques,  sociaux  et  comportementaux  sont  decisifs  dans  ce 
domaine  (il  suffit de  voir le  comportement  des  conducteurs ou  la 
reticence  des 
d'economie  de 
directions  d'entreprises  a  approuver  les mesures 
l'energiel.  Nous  recommandons  done  que  ce  programme 
LXXX soit  poursuivi  avec  un  niveau  de  financement  raisonnable mais 
pensons  que  pour assurer  son  efficacite  il faudrait y  inclure des 
etudes energetiques dans  les  secteurs  correspondents  des sciences 
economiques,  sociales et comportementales. 
2.6.  Nous  apprecions  les  travaux  realises  dans  le  domaine  des 
combustibles fossiles et sommes  conscients du  fait que  la R & D dans 
des  secteurs  de  ce  type arrives au  stade de  la maturite ne  peut pas 
etre bon  marche.  Tant  pour  le petrole que  pour  le gaz,  il  existe un 
vaste  domaine  de  recherche  allant  bien au-dela du  developpement 
industriel  Nous  apporterons avec  plaisir notre soutien  aux  projets 
transnationaux  executes  dans  ces  domaines  qui  reunissent  les 
competences  europeennes  tout en  evitant de  faire double  emploi  avec 
les efforts  de  recherche  necessairement accomplis  par les grandes 
societes petrolieres.  De  meme,  une  utilisation  des ressources 
europeennes  en  matiere de  combustibles solides qui soit acceptable 
du  point de  vue  social et  de  l'environnement  nous  semble  etre une 
tache prioritaire  et nous  apportons  egalement  notre  large soutien 
aux  programmes  transnationaux  realises  dans  ces  domaines  dans 
lesquels  les  facteurs  sociaux et environnementaux  sont pleinement 
pris en  consideration.  Le  but doit etre,  d'une part,  de  faciliter la 
penetration du  charbon  europeen  sur les marches  communautaires  non 
utilisateurs jusqu'ici et, d'autre part,  de  diversifier les sources 
d'importation de  l'energie en  Europe. 
2.7.  Vu  le  large  soutien  que  nous  apportons  a  une  grande partie du 
programme,  nous  sommes  inquiets  des  reductions  de  credits 
substantielles proposees  et pensons  que  l'examen  de  notre rapport 
viendra renforcer les raisons  invoquees  pour qu'il soit procede a  la 
revision promise. 
LXXXI VALUTAZIONE  DEL  PROGRAIUIA  DI  R  I  S  NEL  CAIIPO 
DELLE  ENERGIE  NON  NUCLEAR!  (1985-1988) 
1  - RIEPILOGQ 
1.1.  In  primo  luogo  desideriamo  esprimere il nostro compiacimento peril 
fatto che  la  Comunita  abbia  un  programma  di  R  &  s  nel  campo 
dell'energia.  Il  calo del  prezzo del  petrolio non  ha  diminuito  in 
alcun modo  la cruciale  dipendenza dell'Europa  e  del  suo  benessere 
dall'energia  di  importazione;  per  ridurre l'importanza di questo 
fattore e  per minimizzare  le ripercussioni  di avvenimenti  esterni 
sull'economia europea  e giusto  prevedere un  programma  di R & s di 
proporzioni significative.  Ci  sembra  inoltre che  gli  obiettivi del 
programma  di  R  &  s  nel  campo  dell'energia proposto dalla DG  XII 
dovrebbero  essere  Ce  quanto  sembra  effettivamente sono>  alquanto piu 
ampi  e  connessi ad  altri obiettivi  della CE.  La  concorrenzialita 
industriale nel  sottore delle apparecchiature per  la produzione,  la 
conversione  e  l'impiego  dell'energia 
degli obiettivi che  ci si  e  prefissi, 
appare un'ovvia consequenza 
dato  che  non  si potrebbe 
pensare  di  essere  riusciti  a  diminuire la dipendenza energetics 
dell'Europa dall'estero qualora la si sostituisse  semplicemente  con 
una  dipendenza  da altri  prodotti esteri.  La  nostra industria,  una 
volta divenuta concorrenziale per  prodotti  energetici  sul mercato 
interne,  fara  ovviamente  tutto  ilpossibile per esserlo anche  sui 
mercati esteri.  E'  bene  che  il programma  di R & s  sulle energie non 
nucleari abbia  una  ampia  portata,  dato  che  esso comporta progetti 
relativi  all'impiego  razionale  dell'energia,  alla  riduzione dei 
danni  sull'ambiente,  ai combustibili fossili,  alle fonti di energia 
LXXXIII rinnovabili  ed  alla  modellizzazione.  Nel  periodo  di  tempo 
concessoci ci  e  stato  possibile esaminare  soltanto alcuni aspetti 
che,  tuttavia,  riteniamo  rappresentativi;  le  nostre conclusioni 
trovano noterole  riscontro  in  quelle dei nostri consulenti  i  quali 
hanna  svelte con  perizia un'ampia analisi che  ci  e  stata  di grande 
aiuto.  La  nostra valutazione riguarda il programma  sulle energie non 
nucleari della DG  XII  rna  chiaramente  esso  e  in  relazione  con  le 
attivita della  DG  XVII  riguardanti  i  progetti dimostrativi  e  tra i 
due  tipi di attivita  non  esiste  una  linea  di  separazione molto 
precisa. 
1.2.  Siamo  rimasti  molto 
tecnica di  tutti  i 
obiettivi  risultano 
favorevolmente  impressionati  dalla  qualita 
progetti  esaminati.  In  tutti  i  casi gli 
validi  e  raggiungibili,  ed  i  gruppi  si 
dimostrano  competenti,  ben  coordinati,  animati  da  entusiamo  e 
capaci.  Il livello  qualitative non  e  naturalmente costante,. come 
era d'altronde logico aspettarsi,  rna  le variazioni  sono  lievi. 
Questo  livello qualitative  uniformemente  elevate  rende  merito al 
processo di  selezione e  gestione dei progetti.  Pur non  contestando 
l'eccellenza  dei  risultati  riteniamo  necessaria  far  notare che 
questa processo  di selezione  esige un  grande  impegno  da  parte di 
molte  persone  ed  e  responsabile di qualche ritardo.  Siamo  tuttavia 
consapevoli  che  per  la  Comunita  sia  di  importanza  vitale non 
soltanto scegliere bene  ed  accuratamente,  rna  anche  farlo  in modo 
visibile;  benche  l'equilibrio sia  delicate,  suggeriamo  pertanto di 
non  semplificare il metoda  di selezione. 
1.3.  Vi  sono  tuttavia due  aspetti dell'avviamento dei progetti  sui quali 
esprimiamo  serie  riserve.  La  lentezza  e  la  pesantezza delle 
procedure  amministrative  della  Commissione  comportano  notevoli 
ritardi tra  l'approvazione di  un  progetto  da  parte  della DG  e  la 
conclusione delle procedure contrattuali.  Noi  riteniamo che  questa 
sia di  grave detrimento.  In prima  luogo,  la fase di avvio risulta 
significativamente  ritardata  per  tutti  i  contraenti  prudenti o 
sprovvisti di mezzi  finanziari,  mentre  altrove attivita scientifiche 
LXXXIV e  tecnologiche concorrenti possono  progredire;  in  secondo  luogo,  al 
memento  di  compiere  una  valutazione per  prendere una  decisione  in 
merito alla fase  successive,  numerosi  progetti sono  in esecuzione da 
cosi breve  tempo  da  rendere difficile un  guidizio sulle prestazioni 
dei  contraenti;  in terzo 
problemi  cui  devono  far 
luogo,  siamo  acutamente  consapevoli dei 
fronte  i  capi progetto  ed  i  contraenti a 
causa di questi  importanti ritardi. 
E'  nostra  ferma  convinzione  che  questi  ritardi  compromettano 
l'efficacia dei  programmi  della  Commissione.  Pur  ricinoscendo la 
necessita di garantire che  i  fondi  disponibili vengano  spesi bene, 
riteniamo  che  la Comunita  otterrebbe di piu se riducesse  i  ritardi 
nella  conclusione  dei  contratti  e  nel  versamento  delle  somme 
pattuite semplificando  le procedure amministrative o,  qualora fosse 
veramente  impossibile,  procedendo  ad  assunzioni  adeguate  di 
personale,  sotto  il  profilo  qualitative  e  quantitative,  che 
consentano un  rapido disbrigo delle procedure essenziali. 
Le  attuali  pratiche  amministrative  ci  sembrano  inutilmente  ed 
eccessivamente  complicate.  Concordiamo  pienamente  con  il seguente 
paragrafo del  rapporto dei  nostri consulenti  :  "Anche  se un  tale 
processo risulta  adeguato  ad  una  politica di appalti pubblici,  per 
la quale  l'acquirente desidera essere sicuro di ottenere esattamente 
il prodotto  o  il  servizio per  il quale ha  pagato,  esso non  sembra 
necessario per il sostegno di attivita  di R  & s  in  questo  caso 
infatti la CE  non  compra  nessun bene  ma  aiuta terzi ad  aumentare,  da 
soli  ma  preferibilmente  insieme  ad  altri,  il  loro  impegno  di 
ricerca.  L'unico obbligo contrattuale vincolante per il contraente 
dovrebbe  essere quello  di  spendere  effettivamente  l'intera somma 
pattuita  Ctanto  il suo  contribute quanto  il sostegno della CEl  sul 
tema  convenuto;  ne  consegue  che  le  procedure  legali dovrebbero 
vertere  su  un  controllo  delle  condizioni  piuttosto  che  dei 
risultati".  La  gestione  di  questa  struttura  cosi  complessa e 
oltretutto  resa  particolarmente  difficile  dal  fatto  che  le tre 
diverse  DG  interessate hanno  sistemi computerizzati differenti e  non 
collegati tra di  loro. 
LXXXV Un  ulteriore  elemento di preoccupazione e il fatto che  le procedure 
per la presentazione dei progetti,  pur non  risultando eccessivamente 
difficili per i  contraenti esperti,  sono  tali da  scoraggiare  i  nuovi 
contraenti a  farsi avanti  nel  numero  che  sarebbe  logico aspettarsi. 
Naturalmente questa  e soltanto un'  impressione,  e  sarebbe difficile 
quantificarla;  siccome  tale impressione  pero e  condivisa da  noi  e 
dai  nostri  consulenti,  riteniamo  giusto attirare l'attenzione su 
questo punto. 
1.4.  Abbiamo  ricevuto un'i  impressione  estremanente favorevole  dal  modo 
in cui  la Commissione  e riuscita,  disponendo di  fondi  relativamente 
modesti,  a  riunire rappresentanti di tutta  una  gamma  di  industrie, 
universita  ed  istituti  di  ricerca  in  una  cooperazione valida e 
proficua.  Portroppo le  societe  europee  non  cooperano  spesso di 
propria volonta  ad  attivita  di R & s,  e  questo fatto ne  diminuisce 
di molto  la concorrenzialita nei confronti  delle ditte statunitensi 
e  giapponesi;  ad  esso si aggiunge  la circostanza che  i  rapporti  con 
le universita risultano spesso meno  stretti  di  quanto  sia comune 
negli  USA.  Siamo  effettivamente stati  piacevolmente sorpresi nel 
vedere  come  il personale della  DG  XII  sia  riuscito  a  costituire 
questi "clubs"  di ditte  e  facolta universitarie ed  a  garantirne il 
funzionamento.  Per questi  casi riteniamo  che  si  debba  senz'altro 
rispondere  in modo  nettamente  e  chiaramente affermativo alla domanda 
se fosse giusto occuparsi di questo problema  a  livello comunitario. 
Siamo  meno  entusiasti dei casi  Cfortunatamente  abbastanza raril  nei 
quali il  contratto  e  andato  ad  un  unico  e  piccolo  gruppo  di 
ricercatori  appartenenti  tutti  alla  stessa  ditta  o  facolta 
universitaria.  Talvolta  un  progetto  di  questo  tipo  risulta 
indubbiamente  necessaria  nell'ambito di  un  progetto comunitario di 
piu ampia  portata;  nondimeno,  questo tipo  di attivita  richiede una 
motivazione speciale  ed  occorre garantirne sia il coordinamento  che 
la divulgazione dei risultati. 
Sotto il profilo  della  formazione,  effettivamente  la  DG  XII  ha 
riscosso  i  maggiori  successi  con  questo  programma  inducendo  le 
LXXXVI persone a  pensare ed  agire  insieme,  ma  riteniamo  di fondamentale 
importanza fare  acquisire in modo  coerente e  vigoroso  i  principi di 
tale  atteggiamento.  Purtroppo,  esistono  ancora  persone  che 
ritengono  di  essere  "comunitarie"  se,  dopo  avere  lavorato 
completamente  da  sole un  progetto definendolo  nei minimi  dettagli, 
invitano successivamente altri a  partecipare alla sua realizzazione. 
Riteniamo  che  nel  quadro  del  presente  programma  la  DG  XII  riesca 
molto  bene  a  suscitare la giusta disponibilita ella cooperazione,  ma 
ci auguriamo  che molti contraenti abbiano  ragione quando  credono  con 
fiducia  che  queste  abitudini  di  cooperazione transfrontaliera da 
parte di societa  diverse  sopravviveranno  a  lungo,  nella maggior 
parte  dei  casi,  alla  cessazione  del  sostegno  e  della gestione 
comunitari.  Le  prospettive  sono  favorevoli  nei  casi  in  cui  la 
cooperazione organizzata della CE  si e protratta per lungo  tempo. 
Conformemente  alla  politics  della  Comunita  nel  campo  di 
responsabilita della DG  XII,  quasi  tutte  le  attivita  si svolgono 
allo stadio  preconcorrenziale.  Del  punto di vista europeo  tuttavia 
risulta sommamente  auspicabile che  la cooperazione avviata  in questo 
modo  contlnui  ad  esistere  affinche  le attivita transfrontaliere 
svolte in  Europa,  che  accomunano  le  risorse  di  diverse ditte, 
risultino in concorrenza con  quelle delle grandi  societa americane  e 
giapponesi.  Non  ci  e  chiaro  quali  siano  i  dispositivi  volti a 
incoraggiare all'occorrenza  la continuazione  di tale cooperazione, 
iniziata nella fase  preconcorrenziale,  fino al  livello commerciale, 
anche  se  siamo  rincuorati  dal  fatto  che  cio  sia  avvenuto 
spontaneamente  in alcuni programmi  Cad  esempio  quelli sulle cellule 
solaria silicio amorfo  e,  forse,  quello sulla combustione). 
1.5.  Siamo  stati  impressionati  in  modo  estremamente  favorevole  non 
soltanto della qualita delle attivita riguardanti la modellizzazione 
dell'energia  e  l'analisi  dein  sistemi,  ma  anche  della posizione 
centrale loro attribuita nel  quadro dell'intero  programma.  Questo 
fatto  garantisce  incontri  e  contatti  con  persone  impegnate  a 
lavorare sui diversi aspetti del  problema  e  rappresenta  in tal modo 
LXXXVII uno  dei principali fattori di coesione del  programma.  Riteniamo  che 
in tale campo  ci  debba  essere  un  impegno  costante,  poiche sara 
sempre  necessaria valutare l'evoluzione della situazione,deducendone 
le conseguenze per il resto del programma,  e  garantirne la coesione. 
1.6.  Gli obiettivi dei diversi sotto programmi  ci sembrano  ben  scelti ed 
adeguati.  In molti casi non  riteniamo che  ci si debba  aspettare un 
rapido passaggio a  progetti dimostativi o  alla commercializzazione, 
dato  che  molti dei  sottoprogrammi  mirano,  e  con  ragione,  a  porre 
!'Europa in una  posizione nella quale  possa reagire  rapidamente  ed 
efficacemente  ad  un  aumento  dei  prezzi  dei  combustibili  di 
importazione o  ad  una  riduzione  della  loro  disponibilita.  Il 
passaggio  alla  fase  di  commercializzazione  andra previsto se,  e 
soltanto se,  tale caso si verifies. 
I  sottoprogrammi  sull'impiego razionale  dell'energia contribuiscono 
direttamente  al  conseguimento  dell'obiettivo  di  migliorare  la 
posizione concorrenziale della industria  europea,  benche  anche  in 
questo caso  la maggior  parte degli  investimenti necessari verranno 
compiuti  soltanto quando  l'energia  tornera  ad  essere  cara.  Per 
quanto riquarda  l'obiettivo di mettere !'industria europea  in grado 
di esportare materiale o  metodologie  Cgrazie  alla  concessione di 
licenze o  in altro modo>,  o  per lo  meno  di evitarne l'importazione, 
le attivita  di R  & s  a  carattere  tecnico non  possono  essere una 
garanzia  di  sicuro  successo.  Effettivamente  siamo  leggermente 
preoccupati per il fatto  di non  essre riusciti  ad  identificare un 
apparato  competente  per  prendere  queste decisioni  industriali di 
portata strategies.  Noi  non  contestiamo che  l'Europa possa ancora 
essere in  grado di  colmare il  divario rispetto  al Giappone  nella 
produzione di cellule solari,  rna  non  sappiamo  in  quale  sede una 
proposta  di  questo  genere  andrebbe  discussa  arrivando  ad  una 
decisione in materia. 
Le  risorse  europee  di  personale  specializzato  sono  ampie,  ma 
limitate,  e  non  possiamo  aspettarci  di  essere  all'avanguardia 
mondiale  in tutto.  Il rischio di sprecare risorse in  settori senza 
prospettive e reale ed  occorre studiare questi aspetti. 
LXXXVIII 1 .7.  Vi  sono  inoltre  settori  nei  quali il programma  ha dato  luogo  ad 
attivita valide,  che  pero  rappresentano  ovviamente  soltanto una 
parte modesta  dell'impegno globale  e  questo ad  esempio  il caso 
dell'impiego degli oli pesanti  o  dei  processi  che  consentono di 
migliorare  il  rendimento  dei  giacimenti  petroliferi.  Pur 
desiderando  elogiare e  non  criticare le attivita svolte,  non  abbiamo 
trovato molte prove  che  i  risultati vengano  usati per uno  scambio di 
informazioni  commerciali,  per esempio  con  societe petrolifere;  ora e 
proprio uno  scambio di questa  genere  che  consentirebbe di migliorare 
in modo  rilevante le probabilita di arrivare ad  un  risultato valido 
sotto  il  profilo  commerciale.  Senza  dubbio  si  tratta di una 
sitauzione complessa,  nella quale si ha  a  che  fare da  un  lato con 
una  industria  non  abituata  ai finanziamenti  publici e d'all'altro 
con  piccole  societe  petrolifere  ben  contente  di  utilizzare la 
ricerca  di  base  svolta  sotto  gli  auspici della Communita  vista 
l'assoluta insufficienza delle ricerche che  svolgono  in proprio.  Di 
conseguenza  riteniamo meritevoli di elogio  i  provvedimenti  presi per 
garantire  che  l'intera comunita dei ricercatori 
grandi  societe  petrolifere,  partecipi  alla 
programma. 
europei,  incluse  le 
prossima  fase  del 
I  combustibili solidi  coprono  tutta  una  serie  di  programmi.  Il 
primo  compito  deve  essere  necessariamente  quello  di  rendere 
ecologicamente  rna  anche  economicamente  accettabile la combustione di 
carbone,  lignite  e  torba  europei;  la  nostra posizione sui diversi 
programmi  in corso viene discusse  piu avanti.  In  secondo  luogo  deve 
essere chiaro  a  t1:tti  chP  il fatto di aumentare  l'accettabilita del 
carbone  df  importazione  contribuisce  in  modo  considerevole  a 
diversificare la  dipendenza dall'esterno  dell'Europa.  Il fatto di 
commercializzare il carbone  a  fini  energetici  in zone  nelle quali il 
ricorso da  esso rappresenti  una  novita,  comporta attivita di R & S 
su nuove  tecniche  Cmiscele  acqua-carbone>. 
Per quanta riguarda  l'inquinamento,  si  pone  ovviarnente  un  serio 
problema di  norme  e  specifiche normalizzate che dovranno  basarsi  su 
misurazioni  se si desidera  che  vengano  rispettate.  Puo  risultare 
utile  qui~di assicurarsi  che  le ricerche concernenti apparecchiature 
LXXXIX e  procedure di  misurazione  non  vadano  a  finire  nella 
nessuno  tra il programma  energetico e  quello ambientale. 




a  livello 
1.8.  Pur  essendo  molto  colpiti  dalla qualita tecnica e  dalla gestione 
delle attivita che  rientrano nell'ambito del programma,  riteniamo si 
stia avvicinando il momento  di quardare piu lontano  in due  direzioni 
molto  diverse. 
In primo  luoqo  le accellenti attivita ingegneristiche e  scientifiche 
in corso  cominciano  ad  aver bisoqno del  contribute dell'analisi del 
comportamento  e  dell'economia.  In  molti  sottoprogrammi  l'utilita 
futura di  queste attivita  risulterebbe molto  maggiore  se al qruppo 
del  progetto e  ai qruppi di qestione  CCEl  partecipassero esperti di 
questi settori.  Il successo d'impieqo non  dipende  unicamente dalla 
capacita di  sfruttare il  materiale  :  un  ampliamento  del  campo  di 
ricerca  che  agqiunga  agli  aspetti  inqeqneristici  anche  quelli 
attinenti alle scienze  sociali  risulterebbe  ormai  vantaqgioso  in 
molti  casi.  Un  contribute  di  questo  genere  si  rivelerebbe 
particolarmente proficuo  in settori  nei quali  le decisioni venqono 
prese  da  un  numero  elevato  di  persone  Cutilizzazione razionale 
dell'energial.  L'esperienza dimostra  l'esistenza  di  barriere che 
impediscono  di  prendere decisioni favorevoli  quando  questo processo 
non  sia centralizzato a  livello  dell'offerta.  La  riluttanza ad 
impiegare piccoli generatori e  specialmente a  prendere provvedimenti 
di risparmio energetico non  ha  quindi  una  base puramente  tecnologica 
e  va  affrontata in altro modo. 
In secondo  luoqo si riscontra la tendenza a  non  dedicare sufficiente 
attenzione a  quanto  succede al di fuori  dell'Europa.  Si  fa  troppo 
poco  per  accertare quali  attivita vengano  svolte  Coppure  quale sia 
la strategia di fondo  seguita dai nostri concorrenti,  anche  dei piu 
important!  quali  USA  e  Giappone;  varrebbe peraltro senz'altro la 
pena di studiare anche  le  iniziative  di  concorrenti  minori quali 
Canada,  Australia,  Svezia,  ecc.  I  paesi  in via di  sviluppo  in 
particolare presentano  un'enorme  importanza  potenziale  per molti 
XC progetti,  dato  che  quelli  tra di  essi che  hanno  avviato un  serio 
processo  d'industrializzazione  dovranno  per  forza  aumentare 
notevolmente  il loro consumo  di  carbone.  L'esportazione di materiale 
o di metodologie  Ceventualmente  nel  quadro  di  programmi  d'aiuti> 
potrebbe costituire  un  grande aiuto per !'industria europea,  per il 
paese  interessato,  che  verrebbe  messo  in  grado  di  bruciare il 
carbone  in  modo  piu  efficiente  danneggiando  in  misura  minore 
l'ambiente  e  evitando  di  peggiorare  la  situazione  di  tutta 
!'atmosfera,  e  infine per  tutti noi  che  potremmo  vivere  in un  modo 
piu gradevole.  Effettivamente sotto molti aspetti  i  progetti svolti 
nel  quadro  del  presente  programma  hanno  valore non  soltanto per 
l'Europa occidentale;  tuttavia non  ci sembra  che  all'importanza di 
questo fattore venga  dato sufficiente risalto.  Parimenti,  riteniamo 
che  non  si  siano  prese  sufficientemente  in  considerazione  la 
politics  energetics  e  quella  ambientale  dei  nostri  vicini 
dell'Europa orientale.  Quest'ultimo  punto  riveste  una  speciale 
importanza  per  noi  e  benche  cio  non  comporti  necessariamente 
ripercussioni  sui  progetti  di  R  &  s  saremmo  piu  contenti se 
potessimo sentirci sicuri che  questo problema e stato affrontato. 
Anche  se  ancora una  volta abbiamo  apprezzato l'alto livello tecnico 
di  tutti  i  lavori  che  abbiamo  esaminato,  ci  chiediamo  se il 
programma  preveda  sufficient! attivita  di ricerca  a  lungo  raggio. 
Per esempio,  consideriamo  che  sia  tra  i  compiti  della  DG  XII 
introdurre  tecnologie  innovative  radicalmente  nuove  in  alcuni 
comparti del settore energetico che  si stanno modernizzando  in modo 
meno  rivoluzionario.  Questo  genere  d'attivita  non  produrra 
inevitabilmente  risultati  utilizzabili,  ma  senza  di  esse  il 
programma  risulterebbe  meno  proficuo.  Le  conoscenze  ottenute con 
finanziamenti pubblici devono  venir  messe  a  disposizione di tutti, 
anche  se  in alcuni  casi per  ottenere questo  risultato puo  essere 
richiesto un  certo  sforzo  di  persuasione.  Pur  apprezzando  il 
notevole  impegno  messo  nella  divulgazione  dei  validi risultati 
ottenuti,  mediante  conferenze,  pubblicazioni,  ecc.,  riteniamo che  in 
alcuni  casi  occorra  commercializzarli  energicamente  presso 
!'industria e  gli utenti della Comunita. 
XCI 1.9.  In  un'organizzazione proiettata  verso il  futuro  l'elemento  R & S 
riveste  un'importanza  fondamentale;  tutti  gli  altri  settori 
d'attivita dovrebbero  consultarlo in  merito a  esigenze e  problemi 
futuri.  Uno  dei  compiti  della DG  XII  dovrebbe  dunque  essere quello 
di  fornire  suggerimenti  in  merito  a  progetti  tecnologici 
interessanti  ed  importanti  per  i  richiedenti.  Sfortunatamente 
abbiamo  riscontrato  che  un  certo  numero  delle  altre direzioni 
generali ha.  un  organico  troppo  esiguo per potersi concentrare sul 
futuro,  dato che  le urgenti esigenze attuali assorbono  tutte le loro 
energie.  Riteniamo  la  situazione preoccupante  e  speriamo  che  la 
Commissione  possa  gradualmente porvi rimedio.  Quanto  piu  tutte le 
componenti  dell'organizzazione  pensano  al  futuro,  tanto  piu la DG 
XII  potra svolgere la funzione  centrale che  le  spetterebbe;  e  tanto 
piu  la  DG  XII  puo  dotarsi  delle  infrastrutture necessarie per 
affrontare  i  problemi di comportamento  ed  economici  oltre che  quelli 
d'ingegneria,  tanto piu sara  in grado di aiutare gli altri servizi a 
far fronte al futuro.  Per essere  piu specifici,  ci sembra  insolito 
che  un'iniziativa  di portata  cosi ampia  come  il programma  d'aiuti 
della Commissione  non  comporti  una  componente  di R  & S  Cequivalen~. 
per esempio  all'1  o  2~),  la cui sede naturale dovrebbe  essere la JG 
XII.  Vista l'attualita delle preoccupazioni  relative al  fabbisogno 
di energia  da parte  delle utenze  nel Terzo  mondo  Ccon  gli effetti 
ecologici che  cio comports>  una  parte  di  tali  attivita dovrebbe 
rientrare  nel  programma  di  R  & S sulle energie non  nucleari.  La 
Commissione  ha  gia conseguito  un  notevole  e  riconosciuto successo 
con  i  Cicli comuni  europei di guida per veicoli a  motore.  E'piu che 
probabile che  altre iniziative di questo  genere,  volte  a  unificare 
misurazioni  e  regolamenti  nel  campo  dell'energia,  richiedano 
attivita di R & s. 
1.10.Riassumendo 
Abbiamo  riportato  un'impressione  estremanente  positive  del 
programma,  del  modo  in  cui  e  gestito  e  dei risultati che  sta 
ottenendo sotto il profilo della coesione europea,  rna  riteniamo  che 
sotto alcuni  aspetti il  fatto di  inserirlo in una  prospettiva piu 
ampia  potrebbe migliorarne le prestazioni,  peraltro gia eccellenti. 
XCII 2  - RACCOMANDAZIONI  D'ORDINE  GENERALE  PER  IL  PROGRAMMA  COMUNIIARIO  NEL 
CAMPO  DELLE  ENERGIE  NON  NUCLEAR!. 
2.1.  Nel  cercare  di  definire  le  priorita  globali  perle differenti 
sezioni del  programma  CE  siamo  acutamente  consapevoli del  fatto che 
esso  rappresenta  soltano  una  piccola  percentuale sul totale dei 
fondi  pubblici stanziati in Europa  nel  . settore  delle  energie non 
nucleari.  Ci  appare quindi  chiara la necessita di orientarci verso 
le tematiche nelle quali  la ricerca  finanziata dalla  comunita  puo 
apportare un  contributo special  e.  In  questo rispetto il criterio 
principale  Cma  non  l'unico>  e  il  potenziale vantaggio  derivante al 
progetto  in  esame  dal  fatto  di coinvolgere piu Stati membri,  la 
possibilita cioe che  l'Europa possa ottenere  risultati migliori nel 
campo  in  questione  riunendo  industrie,  universita ed  altri enti 
gestione CE.  Naturalmente  le  pubblici di diversi paesi  sotto una 
attivita della  DG  XII  trovano la  loro migliore collocazione nella 
fase  precompetitiva;  occorre  prestare  particolare  attenzione 
affinche il  passaggio di  un progetto dalla DG  XII  alla DG  XVII,  che 
gestisce  i  progetti dimostrativi,  avvenga  senza  scosse.  I  nostri 
suggerimenti per  il futuro  devono  essere  guidati dalla esperienze 
compiute  e  dalla considerazione che  l'obiettivo  di un  programma  di 
ricerca  e  l'acquisizione  di  conoscenze,  le  quali  a  loro volta 
possono  consigliare di porre  termine  ad  un 
farlo  continuare  oppure  ancora  di metterlo 
programma,  oppure  di 
in lizza con  gli altri 
progetti dimostrativi  finanziati  dal  settore  pubblico  ovvero di 
trasferirlo  tra  quelli  finanziati 
industrial  e. 
esclusivamente  dal  settore 
2.2.  A nostro parere tra  gli obiettivi  del  programma  sulle energie non 
nucleari della DG  XII  deve  rientrare,  ed  effettivamente rientra,  non 
soltanto una  diminuzione della dipendenza  energetics dell'Europa dal 
resto  del  mondo  ma  anche  il  miglioramento  della  capacita 
concorrenziale dell'industria europea,  ottenuto  tanto  incoraggiando 
la cooperazione  transfrontraliera quanto  consolidando  i  legami  tra 
industria ed  universita. 
XCIII A nostro giudizio la DG  XII  ha ottenuto  in questa rispetto risultati 
eccellenti nonostante  la esiguita  dei mezzi  finanziari  impiegati  e 
questa  fatto  ci  incoraggia  notevolmente  a  raccomandare  una 
continuazione  del  programma  sulle  energie  non  nucleari.  Ci 
auguriamo  tuttavia che  tale  programma  possa  venir reso  ancora piu 
efficace  agevolando  per  i  nuovi  arrivati l'ingresso nei diversi 
"club"  transfrontalieri  gia  ben  avviati  e  riducendo  le remore 
rappresentate dalla  pesantezza delle  pratiche amministrative  e  dai 
lunghi  tempi  tecnici che  precedono  l'approvazione formale  ed  i  primi 
pagamenti. 
2.3.  Ci  sembra  abbastanza  chiaro  che  l'analisi  dei  sistemi  e  la 
modellizzazione siano estremamente utili  per il  programma,  e  vanno 
quindi  continuate;  queste  attivita infatti sono  potenzialmente  in 
grado di aumentare  la  coesione del  programma  e  questa opportunita 
andrebbe  sfruttata.  I  finanziamenti  attuali  sono  a  malapena 
sufficienti per questa tipo d'attivita, visti  gli obiettivi  che  ad 
essa  sono  assegnati; 
ampliati occorreranno 
se,  come  noi  proponiamo,  i  compiti  vengono 
stanziamenti  alquanto  maggiosi.  A nostrr, 
parere l'analisi dei sistemi potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche  in 
altri settori d'attivita della Commissione. 
2.4.  Per quanto  riguarda  le  fonti  rinnovabili  d'energia,  siamo  stati 
impressionati  in  modo  particolarmente  favorevole  dai  programmi 
riguardanti l'energia geotermica e  quella solare  <per  quest'ultima 
in  particolare  dalle  attivita  sul  silicio amorfo).  In  entrambi 
questi programmi  non  soltanto  siamo  stati  colpiti  dai progressi 
compiuti  e  dalle prospettive  che  si aprono,  ma  abbiamo  anche  molto 
ammriato  la natura transfrontaliera delle attivita stesse ed  il modo 
in  cui  le  persone  piu  competenti  a  livello  europeo  si siano 
ritrovate  superando  le  barriere  geografiche.  Di  conseguenza, 
raccomandiamo  che  i  finanziamenti  per  queste  attivita  vengano 
integralmente manutenuti  e,  se possibile,  aumentati. 
XCIV Nel  campo  dell'energia eolica si stanno  svolgendo utili  attivita a 
livello transfrontaliero,  che  hanno  due  obiettivi principali 
al  fornire  una  fonte  d'energia  per  isole  e  comunita  isolate 
qualora l'energia attuale risulti esageratamente costosa; 
bl  contribuire alla produzione generale d'energia elettrica per la 
rete elettrica nazionale. 
Noi  sosterremo  vigorosamente le  attivita di  cui al  punto al, pur 
facendo  presente  che  anche  l'energia  solare  va  presa  in 
considerazione  in questa sede,  ma  speriamo  che  le attivita in questa 
campo  possano venir ben  presto trasferite alla fase dimostrativa. 
Per  quanta  riguarda il punto  bl  riteniamo  importante  che  il nuovo 
programma  sia  indirizzato a  risolvere  i  prolemi d'economicita nelle 
piu  probabili  circostanze  future,  soprattutto  poiche  gli 
aerogeneratori di  grandi dimensioni  hanno  attualmente un  costo per 
Kw  molto  piu elevato di quelle piccole. 
La  biomassa  costituisce un  settore importante,  ma  ci  sembra  che  i 
suoi principali  vantaggi siano  da  porsi  in relazione alla politics 
agricola  ed  a  quells  di  aiuto  ai  paesi  in  via  di sviluppo. 
Riteniamo  quindi  che  per  questo tema  di ricerca  si dovrebbe  fare 
minore  ricorso ai fondi  di cui  dispone  la  DG  XII  per le attivita 
riguardanti  le  energie non  nucleari,  ma  che  la DG  VI  e  la DG  VIII 
andrebbero  coinvolte nel  processo  di definizione  degli obiettivi e 
di finanziamento di questo programma. 
2.5.  I  visparmi  energetici ci sembrano  un  tema  della massima  importanza. 
Un  impiedo  piu razionale  dell'energia  ridurrebbe  non  soltanto la 
domanda  europea  d'energia,  ma  anche  le ripercussioni ecologiche ed 
altri effetti collaterali indesiberabili.  Tuttavia  il progresso  in 
questo  campo  dipende soltanto in misura molto  parziale dal  progresso 
tecnico,  che  in molti  casi  consente  di  ottenere  risultati molto 
interessanti senza  una  spesa eccessiva  :  buoni  esempi  sono  le pompe 
di  calore  ad  assorbimento,  il  progetto  sulle  metodologie  di 
combustione  e  le  pile  a  combustibile.  D'altro  canto  fattori 
XCV economici,  sociali e  di  comportamento  svolgono  un  ruole  decisivo  in 
questo  campo  <basta  considerare il comportamento  degli automobilisti 
o  la  riluttanza  con  cui  i  consigli  d'amministrazione approvano 
provvedimenti  volti  a  favorire  il  risparmio  energeticol. 
Raccomandiamo  quindi  che  il programma  venga  proseguito con  adeguati 
finanziamenti,  rna  riteniamo che  per garantirne l'efficcacia occorra 
includervi studi dei fattori  economici,  sociali  e  di  comportamento 
di rilievo sotto il profilo energetico. 
2.6.  Approviamo  caldamente  le attivita svolte sui combustibili fossili,  e 
sia~o consapevoli del  fatto che attivita di  R & s  in questo  tipo di 
settori maturi  sono  necessariamente costose.  Tanto  per il petrolia 
quanto per il gas  naturale vi sono  ampie  opportunita di ricerca bene 
a  monte  della  fase  di  sviluppo  industriale;  in questo  campo  noi 
sosteniamo volentieri progetti  transfrontalieri  che  riuniscano le 
competenze  disponibili  in  Europa 
attivita  di  ricerca  svolte  dalle 
senza  duplicare  le necessarie 
grandi  societa  petrolifere. 
Parimenti  prioritario  ci 
sotto il profilo ecologico 
sembra  il tema  dell'impiego accettabile 
e  sociologico  delle risrose  europee di 
combustibili solidi,  e  noi  sosteniamo  in modo  altrettanto vigoroso  i 
programmi  transnazionali  in  questo  campo  che  prendano  in piena 
considerazione  i  fattori sociali ed  ecologici.  L'obiettivo dovrebbe 
essere quello di migliorare da  un  lato la  penetrazione del  carbone 
europeo  sui  mercati  comunitari  che  non  ne  fanno  un  uso  normale  e 
dall'altro lato quello di diversificare le  fonti delle  importazioni 
energetiche per l'Europa. 
2.7.  Visto il  vigoroso  sostegno  che  noi diamo  a  una  cosi gran parte del 
programma  siamo  contrariati dai notevoli  tagli proposti  e  confidiamo 
che  un  esame  della nostra relazione favorira la causa del  programma 
nel  corso della promessa  revisione. 
XCVI EVALUATIE  VAN  HET  PROGRAKKA  VOOR  ONDERZOEK  EN  ONTVIKKELING 
OP  HET  GEBIED  VAN  NIET-NUCLEAIRE  ENERGIE  (1985  - 1988) 
1  - SAMENVATTING 
1.1.  In  de  eerste  plaats  doet  het  ons  zeer  veel  genoegen  dat de 
Gemeenschap  een  eigen 0  & a-programma  op  energiegebied  heeft.  De 
daling  van  de  olieprijzen  heeft  geenszins  tot gevolg  gehad  dat 
Europa  en  de  welvaart  in Europa  minder  afhankelijk zou  zijn geworden 
van  ingevoerde  energie.  Om  deze  afhankelijkheid te verminderen  en 
ervoor te zorgen  dat  de  Europese  economie  zo  min  mogelijk een 
speelbal van  externe gebeurtenissen  is,  is  een  omvangrijk  0  & a-
programma  dan  ook  alleszins op  zijn pleats.  Bovendien  zijn  wij  van 
mening  dat  de  doelstellingen  van  het  0  &  a-programma  op 
energiegebied wat  ruimer dienen te  zijn  Cen,  naar  het  zich laat 
aanzien,  inderdaad zijnl  in verband  met  de  andere doelstellingen van 
de  EG.  De  concurrentiekracht van  de  industrie  op  het  gebied van 
installaties voor  energieproduktie,  conversie en  gebruik is een  min 
of meer  vanzelfsprekend uitvloeisel van  de  doelstellingen,  aangezien 
nauwelijks  kan  worden  gesteld  dat  Europa's  afhankelijkheid van 
externe energiebronnen met  succes verkleind  is,  als  in  de  plaats 
hiervoor de  afhankelijkheid van  een  door derden  geproduceerd artikel 
is gekomen.  Zodra  onze  industrie  concurrerend  is  op  de  interne 
markt  voor  artikelen voor  de  energievoorziening,  zal zij  er zonder 
meer  naar streven ook  op  de  externe markt  concurrerend te worden. 
XCVII 1 . 2. 
Het  programma  voor 0  & 0  op  het gebied van  de  niet-nucleaire energie 
is terecht breed opgezet met  projecten voor rationeel  energiegebruik 
en  minimalisering  van  de  milieu-effecten,  fossiele brandstoffen, 
duurzame  energiebronnen  en  modellering.  Hoewel  wij  in  de 
beschikbare tijd slechts  een  aantal  aspecten  konden  onderzoeken, 
zijn wij  van  mening  dat deze  representatief waren  en  hebben  wij  alle 
vertrouwen  in het werk  van  onze  adviseurs die met  hun  uitgebreide en 
bekwame  onderzoekingen  een  uitermate  nuttige  bijdrage  hebben 
geleverd.  Wij  hebben  ons  beziggehouden  met  het  NNE-programma  van 
DG  XII,  maar  uiteraard zijn er,  met  een  niet al  te nauw  afgebakende 
grens relaties met  de  werkzaamheden  van  DG  XVII  in  verband  met 
demonstratieprojecten. 
tde  hebben  een  zeer positieve  indruk van  de  technische kwaliteit van 
alle projecten die wij  hebben  gezien.  In  alle gevallen  waren  de 
doelstellingen  zinvol  en  haalbaar  en  de  teams  competent  en  geed 
gecoordineerd,  enthousiast  en  bekwaam.  Uiteraard  waren  er kleine 
verschillen  in deze kwaliteit,  maar  dat  is niet meer  dan  normaal. 
Deze  uniforme  hoge  kwaliteit  is 
projectselectie en  het projectmanagement. 
een  afspiegeling  van  de 
tdij  willen er dan  ook  nog 
eens  op  wijzen  dat  dit proces van  projectselectie dat dergelijke 
uitstekende projecten oplevert,  een  zeer grate  inspanning van  veel 
mensen  vergt  en  verantwoordelijk is voor  een  deel  van  de  vertraging. 
Wij  zijn ons  er evenwel  van  bewust  dat  het voor  de  Gemeenschap  van 
essentieel belang  is dat zij niet alleen de  juiste keuze  maakt,  maar 
dat het duidelijk  is  dat  zij  hierbij  zorgvuldig  te  werk  gaat. 
Hoewel  het  evenwicht  precair  is,  willen wij  niet voorstellen de 
selectieprocedure te verkorten. 
1.3.  Er  zijn evenwel  twee  aspecten van  de  projectaanloop  die ons  ernstig 
zorgen  baren.  De  traagheid en  omslachtigheid van  de  administratieve 
procedures van  de  Commissie  hebben  tot  gevolg  dat  er  tussen de 
goedkeuring  van  een  project  door  het  DG  en  de  voltooiing van  de 
contractuele procedures veel tijd  verloopt.  Wij  zien  dit als een 
XCVIII grote en  ernstige handicap.  In de  eerste plaats is het gevolg dat 
de  start aanzienlijk wordt  vertraagd in  het geval  van  voorzichtige 
contractanten  of  contractanten  met  onvoldoende  middelen,  terwijl 
elders de  concurrerende wetenschap  en  technologie  voortschreidt.  In 
de  tweede  plaats  is  het  gevolg  dat  op  het tijdstip,  waarop  de 
evaluatie moet  plaatsvinden voor  de  besluitvorming  voor  de  volgende 
ronde,  een  groot  aantal  projecten  naar verhouding pas gedurende 
korte tijd loopt,  zodat de  prestaties van  de  contractanten moeilijk 
kunnen  worden  beoordeeld.  In  de  derde plaats 1  zijn wij  ons  goed 
I 
bewust  van  de  problemen,  waarmee  projectmanagers en  contractanten te 
maken  krijgen als gevolg  van  deze  ernstige vertragingen. 
Naar  onze  mening  ondervindt de  doelmatigheid van  de programma's  van 
de  Commissie  schade  van  deze  vertragingen.  Hoewel  wij  inzien dat 
het nodig  is ervoor te zorgen dat het geld op  de  juiste wijze wordt 
besteed,  zijn wij  van  mening  dat de  Gemeenschap  meer  waar  voor  haar 
geld zou  krijgen,  als  de  tijd  die nodig  is voordat de  contracten 
zijn gesloten en  de  betalingen zijn  ontvangen,  wordt  teruggebracht 
door de  administratieve procedures te vereenvoudigen of,  indien dit 
inderdaad onmogelijk zou  blijken  door  voldoende  personeel  met  de 
juiste kwalificaties aan  te stellen om  de  essentiele procedures snel 
af te handelen. 
Deze  administratieve complexiteit is naar onze  mening  onnodig  groot. 
~ij zijn  het volledig  eens  met  de  volgende alinea uit het rapport 
van  onze  adviseurs  :  "Hoewel  een  dergelijke procedure  voldoet voor 
aanbestedingen,  waar  de  aanbestedende  dienst er zeker van  wil  zijn 
dat hij  exact  het  produkt  of  de  dienst  krijgt,  waar  hij  voor 
betaalt,  lijkt  zij niet  op  haar  plaats voor  de  ondersteuning van 
0  & o :  in dat geval  schaft de  EG  zich niet langer een  produkt aan, 
maar  helpt  zij  andere  partijen financieel  om,  zelf of bij  voorkeur 
samen  met  anderen,  hun  onderzoekinspanningen te vergroten.  De  enige 
essentiele contractuele  voorwaarde  dient  in dat geval  te zijn,  dat 
de  contractant het contractueel bedrag  czowel  zijn eigen aandeel  als 
de  steun  van  de  EGl  inderdaad  besteedt  aan het overeengekomen 
• 
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onderwerp;  de  juridische  procedures  dienen  derhalve  veeleer de 
controlevoorwaarden van  de  resultaten te behelzen".  Bovendien  wordt 
het beheer  van  dit  systeem  extra  bemoeilijkt,  doordat  de  drie 
afzonderlijke DG's  die hierbij  betrokken zijn,  verschillende en  niet 
met  elkaar  in verbinding staande computersystemem  gebruiken. 
Voorts  is het verontrustend  dat,  hoewel  ervaren contractanten geen 
al  te  grote  problemen  hebben  met  de  indieningsprocedures,  deze 
procedures dermate  ontmoedigend  werken  dat  er  zich  geen  nieuwe 
contractant aandienen  in de  aantallen die normaal  gesproken  zouden 
worden  verwacht.  Dit  is uiteraard slechts een  indruk;  hierover kan 
slechts moeilijk  cijfermateriaal worden  verkregen.  Niet alleen wij 
zelf,  maar  ook  onze  adviseurs hadden  deze  indruk.  Naar  onze  mening 
dient hier dan  ook  de  aandacht  op  te worden  gevestigd. 
lJij  waren  zeer onder  de  indruk van  de  wijze waarop  de  Commissie  er 
met  naar verhouding  geringe  financiele middelen  in geslaagd  is om 
een  goede  en  succesvolle  samenwerking  tot  stand te brengen  tussen 
een  grote  verscheidenheid  a an  industriele  ondernemingen, 
universiteitsteams  en  person  eel  van  instellingen.  Helaas  werken 
Europese  ondernemingen  op  0  & 0-gebied niet vaak  uit eigen  wil  met 
elkaar  samen,  hetgeen  hun  concurrentiepositie  ten  opzichte van 
Amerikaanse  en  Japanse  ondernemingen  sterk  verzwakt,  evenals het 
feit dat de  relatie met  de  universiteiten vaak  minder  nauw  is dan  in 
de  VS  gebruikelijk is.  tJij  werden  dan  ook  aangenaam  verrast door de 
succesvolle wijze waarop  personeel  van  DG  XII  dergelijke "clubs" van 
ondernemingen  en  universiteitsafdelingen  heeft  opgezet  en  ervoor 
heeft  gezorgd  dat  deze  doelmatig  functioneren.  In dergelijke 
gevallen kan  naar onze  mening  de  vraag of het onderwerp  terecht als 
communautaire  taak  is  opgevat  gemakkelijk  met  een  krachtig en 
duidelijk ja worden  beantwoord.  tJij  zijn minder  enthousiast over de 
Cgelukkig  minder  algemene)  gevallen waarin  een  contract is gesloten 
met  een  kleine groep onderzoekers die allen bij dezelfde onderneming 
of universiteitsafdeling werkzaam  zijn. 
c Er  zullen  gevallen zijn,  waarin  een  dergelijk project nodig  is  in 
het kader  van  een  groter  communautair  project,  maar  dergelijke 
werkzaamheden  moeten  speciaal  worden  gemotiveerd,  terwijl dient te 
worden  gezorgd voor  de  nodige  coordinatie  en  verspreiding.  DG  XII 
is er  binnen het programma  met  veel  succes  in geslaagd mensen  ertoe 
aan  te zetten  om  samen  te denken  en  te werken,  maar  naar onze  mening 
is het  van  essentieel  belang dat  de  beginselen van  een dergelijke 
houding  consequent  en  met  kracht worden  gepropageerd.  Helaas zijn 
er nog  steeds mensen  die geloven  dat zij  "communautair"  zijn,  als 
zij,  geheel  op  eigen houtje,  een  project tot in de  kleinste details 
hebben  uitgestippeld  en  vervolgens  anderen  uitnodigen  om  mee  te 
werken  bij  de  uitvoering.  Wij  zijn van  mening  dat  DG  XII  in dit 
programma  met  veel  succes de  juiste samenwerkingsattitude tot stand 
heeft gebracht,  maar  wij  hopen  dat veel  contractanten  gelijk hebben 
als  zij  erop  vertrouwen  dat  deze  gewoonte  van  internationale 
samenwerking  tussen  verschillende  ondernemingen  in  de  meeste 
gevallen nog  lang nadat de  steunverlening  en  de  beheersactiviteiten 
van  de  Gemeenschap  zijn stopgezet zal blijven bestaan.  De  prognose 
is  goed  in  die  gevallen,  waarin  de  door  de  EG  ge1nitieerde 
samenwerking  geruime  tijd heeft geduurd. 
In overeenstemming  met  het  communautair  beleid  op  het  terrein dat 
onder  DG  XII  ressorteert,  vinden vrijwel alle werkzaamheden  plaats 
in het precommercieel  stadium.  Vanuit  een  Europees  standpunt  is het 
evenwel  alleszins  wenselijk  dat  de  aldus  tussen  ondernemingen 
opgezette  samenwerking  verder  wordt  voortgezet,  zodat  in Europa 
sprake  is  van  een  transnationale  inspanning,  waarin  de  middelen van 
verschillende  ondernemingen  worden  gebundeld,  zodat  kan  worden 
geconcurreerd met  de  Amerikaanse  en  Japanse  giganten.  Het  is ons 
niet bekend  welk  mechanisme  er bestaat,  zo  nodig,  te bevorderen dat 
samenwerking  die  in  de  precommerciele  fase  is opgezet,  ook  wordt 
voortgezet bij  de  commerciele  activiteiten,  hoewel  het bemoedigend 
is dat  dit bij  een  paar programma's  spontaan gebeurt  Cbij  voorbeeld 
amorf  slicium zonnecellen en  misschien verbranding>. 
CI 1.5.  Uat  de  werkzaamheden  in  verband  met  energiemodellering  en 
systeemanalyse betreft,  waren  wij  niet alleen diep onder de  indruk 
van  de  kwaliteit,  maar  ook  van  de  centrale  plaats  die  deze 
werkzaamheden  in  het  totale  programma  innemen.  Dank  zij  deze 
werkzaamheden  zijn er contracten  en  vergaderingen  met  mensen  die 
zich met  de  verschillende onderdelen bezighouden,  zodat een  en  ander 
een  belangrijke bijdrage levert tot de  algehele samenhang.  Uij  zijn 
ervan  overtuigd  dat  dit  een  permanente  activiteit  moet  zijn, 
aangezien het niet alleen nodig is  te zorgen  de  samenhang  van  het 
programma,  maar  ook  om  de  veranderende situatie te evalueren en  de 
gevolgen  voor  de  rest van  het programma  na  te gaan. 
1.6.  Naar  onze  mening  zijn  de  doelstellingen  van  de  verschillende 
subprogramma's  goed  gekozen  en  adequaat.  Uij  hebben  niet de  indruk 
dat er veel  gevallen  zijn,  waarin  moet  worden  gerekend  op  een 
onmiddellijke  verdere  ontwikkeling  met  het  oog  op 
demonstratieprojecten of commercialisering,  aangezien  veel  van  de 
subprogramma's,' terecht,  tot doel  hebben  om  Europa  in een positie te 
plaatsen  waarin  het  snel  en  doeltreffend  kan  reageren  op  een 
stijging van  de  prijzen  of een  daling van  de  beschikbaarheid van 
irgevoerde  brandstoffen.  Pas  wanneer  dergelijke omstandigheden 
optreden,  mag  op  commercialisering worden  gerekend. 
De  subprogramma's  inzake  het  rationeel  gebruik  van  energie 
beantwoorden  goed  aan  het  doel  de  concurrentiepositie  van  de 
Europese  industrie te verbeteren,  hoewel  ook  hier veel  van  de  nodige 
investeringen achterwege  zullen  blijven  totdat  de  energieprijzen 
weer  stijgen. 
Uaar  het  doel  is  de  Europese  industrie  in  staat  te  stellen 
technische voorzieningen  Cin  de  vorm  van  licenties of anderszins)  of 
know-how  te  exporteren,  of  tenminste de  import  ervan te vermijden, 
kan  technische 0  & 0  niet altijd succes garanderen.  Uij  vinden het 
zelfs enigzins verontrustend dat wij  nergens  een  geschikt  instrument 
voor  dergelijke  industriele  strategische  besluitvorming  konden 
CII vinden.  Wij  willen hier niet beweren  dat Europa  zich bij  voorbeeld 
bij  de  massaproduktie van  zonnecellen  niet  langer  in  een  positie 
bevindt,  waarin  de  achterstand  op  Japan  nog  kan  worden  ingelopen, 
maar  wij  weten  niet  waar  over  dergelijke  standpunten  zou  moeten 
worden  gediscussieerd  en  besluiten  zouden  moeten  worden  genomen. 
Het  Europese  potentieel aan  geschoolde mensen  is groot,  maar  eindig, 
en  wij  kunnen  niet verwachten  op  elk gebied nummer  een van  de  wereld 
te worden.  Het  risico dat  middelen  worden  verspild aan hopeloze 
gebieden  is  zeker niet  denkbeeldig  en  deze  kwestie  dient dan  ook 
nader te worden  bestudeerd. 
1.7.  Voorts  zijn er gebieden  waarop  in het kader  van  het  programma  goed 
werk  wordt · verricht,  maar  waar  het duidelijk is dat dit slechts een 
bescheiden deel  vormt  van  de  totale  inspanning,  bij  voorbeeld wat 
het  gebruik  van  zware  olien  betreft  of  bij  de  geforceerde 
oliewinning.  Hoewel  wij  enkel  lof  willen  spreken  van  de 
werkzaamheden  die  plaatsvinden  en  geen  kritiek willen uitoefenen, 
zien wij  niet  veel  tekenen  die  erop  wijzen  dat  de  resultaten 
gebruikt  worden  om  informatie  uit  te  wisselen met  anderen,  bij 
voorbeeld  oliemaatschappijen.  Door  een  dergelijke  informatie-
uitwisseling  kunnen  de  kansen  op  commercieel  nuttige resultaten 
aanzienlijk worden  verbeterd.  Hier  is  uiteraard  sprake  van  een 
ingewikkelde  situatie  met  een  industrie  die  niet gewend  is aan 
overheidssubsidies,  maar  anderzijds  veel  kleine oliemaatschappijen 
die  graag  gebruik  zouden  willen  maken  van  het met  communautaire 
steun uitgevoerde basisonderzoek,  aangezien zij zelf zo  weinig doen. 
Wij  will  en  dan  ook  aanbevelen  dat 
ondernomen  om  ervoor  te  zorgen 
onderzoekgemeenschap,  met  inbegrip van 
deelneemt  aan  de  volgende  fase. 
de  nodige  stappen  worden 
dat  de  gehele  Europese 
de  grote oliemaatschappijen, 
Vaste  brandstoffen  vormen  een  bijzondere  groep  programma's. 
Hoofddoel  meet  zijn de  verbranding van  Europese  steenkool,  bruinkool 
en  turf  op  een 
standpunt  ten 
economische  wijze  milieuvriendelijk te maken.  Ons 
aanzien  van  de  verschillende  programma's  wordt 
CIII verderop uitgebreider  ~ehandeld.  Voorts  moet  duidelijk zijn dat de 
verhoging  van  de  aanvaardbaarheid  van  ingevoerde  steenkool  de 
Europese  afhankelijkheid van  derde  landen aanzienlijk diversifieert. 
De  afzet van  steenkool als energiebron  in sectoren die hier  niet op 
ingesteld  zijn,  vergt  0  &  0  van  nieuwe  technieken  Cwater-
kolenmengsels).  Wat  vervuiling betreft,  ligt  het voor  de  hand  dat 
groot  gewicht  moet  worden  toegekend  aan  normen  en  standaards, 
gekoppeld  aan de  nodige metingen  om  de  naleving ervan te garanderen. 
Het  verdient  aanbeveling  ervoor  te  zorgen dat het onderzoek  aan 
meetinstrumenten en  -procedures niet ergens  in een  vacutim  tussen het 
Energieprogramma  en  het Hilieuprogramma  verdwijnt.  Dit is zeker een 
terrein voor  Europese  samenwerking. 
1.8.  Hoewel  wij  diep onder de  indruk zijn van  de  technische  kwaliteit en 
het  beheer  van  de  werkzaamheden  in  het programma,  zijn wij  van 
mening  dat het tijdstip nadert,  waarop  het  gezichtsveld  dient te 
worden  verruimt  in twee  sterk verschillende richtingen. 
In  de  eerste  plaats  doet  zich  langzaam  maar  zeker de  behoefte 
gevoelen  om  de  uitstekende  technologische  en  wetenschappelijke 
activiteiten  die  plaatsvinden,  te  ondersteunen  vanuit  de 
gedragswetenschap  en  de  economische  wetenschap.  In  veel  van  de 
subprogramma's  zal  de  toekomstige  bruikbaarheid  sterk  worden 
verhoogd  als experts uit deze disciplines deel  gaan  uitmaken  van  het 
projectteam en  ook  van  de  beheersgroepen  van  de  EG.  Het  gebruik 
wordt  niet alleen bepaald door  technologisch  kunnen,  en  uitbreiding 
van  de  technologische activiteiten tot de  sociale wetenschappen  zal 
thans  in  vele gevallen  voordelen opleveren.  Dit  geldt vooral  op 
gebieden waar  besluiten worden  genomen  door  veel  mensen  <efficiency 
van  het energiegebruikl.  De  ervaring leert dater belemmeringen  zijn 
voor  een  gunstige besluitvorming  als er geen  centralisatie plaats-
vindt,  zoals het geval  is aan  de  zijde  van  de  energievoorziening. 
Belemmeringen  voor  het gebruik van  kleine aggregaten  en  vooral  voor 
energiebesparende maatregelen zijn dan.ook niet zuiver technologisch 
van  aard,  zodat  een  andere benadering nodig is. 
CIV In de  tweede  plaats  is er een  tendens  om  onvoldoende  buiten Europa 
te kijken.  Zelfs  als het  de  werkzaamheden  Cen  de  achterliggende 
strategie>  van  onze  grootste concurrenten,  de  VS  en  Japan>  betreft, 
wordt  er te weinig gedaan  om  hiervan goed  op  de  hoogte  te blijven. 
Het  loont  eveneens  om  de  activiteiten van  de  kleinere concurrenten 
zoals Canada,  Australie,  Zweden,  enz.  te bestuderen. 
Met  name  de  ontwikkelingslanden  zijn  van  groot  potentieel belang 
voor veel  van  de  projecten.  De  ontwikkelingslanden die daadwerkelijk 
industrialiseren,  ontkomen  er  vrijwel  niet  a  an  hun 
steenkoolconsumptie  aanzienlijk  te  verhogen.  De  uitvoer  van 
technologische  voorzieningen  of  know-how  Cwellicht  via 
hulpprogramma's)  kan  van  groot  belang  zijn  voor  de  Europese 
industrie  en  het  betrokken  land,  dat  in  staat  wordt  gesteld 
steenkool  efficienter  en  milieuvriendelijk~r te verbranden,  terwijl 
wordt  voorkomen  dat de  aardse atmosfeer  ernstiger wordt  verstoord, 
hetgeen de  kwaliteit  van  ons  aller bestaan  ten  goede  komt.  In veel 
opzichten zijn projekten  in dit programma  dan  ook  niet aileen voor 
West-Europa  van  belang,  maar  wij  zien weinig waaruit blijkt dat de 
betekenis hiervan  in aanmerking  wordt  genomen.  Evenmin  hebben  wij 
de  indruk  dat voldoende  aandacht  wordt  geschonken  aan  het energie-
en  milieubeleid van  onze  naaste buren  in Cost-Europa.  Een  en  ander 
zal  voor  ons  van  belang zijn en,  hoewel  dit niet noodzakelijkerwijs 
gevolgen heeft voor de  0  &  0-projecten,  zouden  wij  ons  geruster 
voelen  als  wij  er  zeker  van  waren  dat  hieraan  aandacht  is 
geschonken. 
Hoewel  wij  ook  hier  met  genoegen  kennis  hebben  genomen  van  de 
technische kwaliteit  van  alle  werkzaamheden  die wij  gezien hebben, 
vragen  wij  ons  af  of  er  voldoende  onderzoek  met  een  ruimere 
strekking in  het programma  plaatsvindt.  Zo  zien  wij  het als een 
onderdeel  van  de  taak  van  DG  XII  om  volslagen nieuwe  innovatieve 
technologieen te introduceren  in energiesectoren die zichzelf op  een 
minder  revolutionaire  wijze  moderniseren.  Dergelijke werkaamheden 
zullen  niet  bij  voorbaat  tot  bruikbare  resultaten leiden,  maar 
zonder  deze  werkzaamheden  zal  het  programma  minder  profijt 
cv opleveren.  Kennis,  die  is verkregen  dank  zij  overheidssubsidies, 
moet  algemeen  beschikbaar worden,  hoewel  soms  overredingskracht  en 
inspanning nodig  is om  dit te bereiken.  Hoewel  wij  ons  realiseren 
dat er grate  inspanningen worden  geleverd  om  de  behaalde waardevolle 
resultaten via  conferenties,  publikaties,  enz.  te verspreiden,  zijn 
wij  van  mening  dat  in sommige  gevallen krachtige  marketing,  gericht 
op  de  industrie en  gebruikers  in de  Gemeenschap,  nodig  is. 
1 .9.  In een  vooruitziende organisatie staat de  0  & a-component  centraal. 
Alle  andere  sectoren  dienen  met  hun  toekomstige  behoeften  en 
problemen  hier  naartoe  te  komen  en  zij  dienen  op  hun  beurt van 
DG  XII  suggesties te krijgen  in verband  met  technologische projecten 
die voor  hun  interressant en  belangrijk zijn. 
Helaas  is  ons  gebleken  dat  een  aantal  van  de  overige directoraten-
generaal  over te weinig  personeel  beschikt  om  zich op  de  toekomst  te 
kunnen  concentreren,  aangezien de  actuele behoeften beslag leggen op 
alle beschikbare middelen.  Dit  is naar onze  mening  verontrustend  e·· 
wij  hopen  dan  ook  dat de  Commissie  hierin geleidelijk  verbeter~~g 
kan  brengen.  Hoe  meer  alle onderdelen van  de  organisatie  zich met 
de  toekomst  bezighouden,  des  te  meer  zal  DG  XII  de  centrale rol 
kunnen  innemen  die het  toekomt,  en  hoe  meer  DG  XII  zich  van  de 
nodige  middelen  kan  voorzien  om  naast de  technologische kwesties ook 
de  gedragspatronen  en  economische  vraagstukken ter  hand  te nemen, 
des  te  meer  zal het alle anderen kunnen  helpen de  toekomst  tegemoet 
te treden.  Om  meer  concreet te zijn,  lijkt het  ons  ongebruikelijk 
dat  een  grootscheepse  onderneming  als  het  hulpprogramma  van  de 
Commissie  geen  0  & a-component heeft  evan  bij  voorbeeld  1  of  2%>  die 
van  nature  onder  DG  XII  zou  moeten  ressorteren.  Gezien  de  ernstige 
bezorgdheid over de  enrgiehuishouding van  de  ontwikkelingslanden  Cen 
de  daaraan  verbonden  milieu-effecten>  hoort een deel hiervan thuis 
in het 0  & a-programma  voor niet-nucleaire energie. 
De  Commissie  heeft reeds  een  belangrijk en  vaststaand succes geboekt 
CVI met  de  Europese  rijcyclussen  voor  motorvoertuigen.  Voor 
soortgelijke  projecten  om  metingen  Cen  voorschriftenl  op 
energiegebied  te  harmoniseren  is  wellicht  eveneens  een  0  & 0-
inspanning vereist. 
1.10.Conclusie: 
Wij  hebben  een  zeer gunstige  indruk  gekregen van  · het programma,  van 
het beheer  ervan  en  van  de  bijdrage die het  levert tot de  Europese 
samenhang,  maar  wij  zijn  van  mening  dat een  ruimer perspectief in 
een  aantal  opzichten  de  zeer  concrete  voordelen  die het reeds 
oplevert kan  vergroten. 
CVII 2  - 6LGEKENE  AANBEVELINGEN  VOOR  BET  PROGRAKKA  VAN  DE  GEK£ENSCHAP  OP  HET 
GEBIED  VAN  NIET-NQCLEAIDE  ENEBGIE. 
2.1.  Bij  onze  poging  om  algemene  prioriteiten  toe  te kennen  aan  de 
verschillende onderdelen van  het  EG-programma,  houden  wij  er ten 
volle rekening  mee  dat  het slechts een  gering percentage vormt  van 
het totaal dat  in Europa uit openbare  fondsen  wordt  gesubsidieerd op 
het  gebied van  de  niet-nucleaire energie.  Daarom  zijn wij  ons  ervan 
bewust  dat wij  die gebieden moeten  zoeken  waar  door de  Gemeenschap 
gefinancierd  onderzoek  een  speciale  bijdrage  kan  leveren.  Het 
belangrijkste,  maar  niet het enigste criterium  is hier  of het voor 
het  betrokken  programma  voordelen  oplevert  wanneer  het 
transnationaal  is  en  of  Europa  op  het  betrokken  gebied betere 
resultaten  boekt  als  industrieen,  universiteiten  en  andere 
overheidsinstellingen in verschillende  landen  onder EG-beheer  bijeen 
worden  gebracht.  Uiteraard horen de  werkzaamheden  van  DG  XII  in de 
precommerciele  fase  thuis.  Er  moet  de  nodige  aandacht  worden  geleid 
door de  ervaringen van  het verleden  en  door de  overweging dat een 
onderzoekprogramma  tot doel  heeft  kennis  te  werven.  Op  grond  va 
deze  kennis  kan  worden  overwogen  een  programma  te beeindigen  Jf 
juist voort te zetten,  of  om  het over  te brengen  naar het ruimere 
gebied van  met  overheidsgelden gesubsidieerde demonstratieprojecten 
of naar zuiver industriele financiering. 
2.1.  Naar  onze  mening  dient het Programma  voor niet-nucleaire energie van 
DG  XII  niet alleen tot doel  te hebben  de  Europese  afhankelijkheid op 
energiegebied van  de  rest van  de  wereld  te  verminderen  maar  ook 
- zoals  trouwens  reeds het  geval  is - de  concurrentiekracht van  de 
Europese  industrie te vergroten door  internationale  samenwerking  te 
stimuleren  en  de  relaties  tussen  industrie  en  universiteit te 
versterken. 
Wij  zijn van  oordeel  dat  DG  XII  op  dit  gebied  met  bescheiden 
financiele middelen  veel bereikt  heeft,  hetgeen  voor ons  een  goede 
reden  is om  voortzetting van  het NNE-programma  aan te bevelen. 
CVIII ~ij hopen  evenwel  dat de  doelmatigheid nog  kan  worden  vergroot door 
het voor  nieuwkomers  gemakkelijker  te maken  zich bij  de  reeds zeer 
goed  functionerende  transnationale "clubs" aan  te sluiten en  door  de 
afschrikkende  omslachtige  administratieve  procedures  en  lange 
vertragingen waarmee  de  formele  goedkeuring  en  de  betalingen gepaard 
gaan,  te verminderen. 
2.3.  Het  staat  voor  ons  vast  dat  systeemanalyse  en  modellering  en 
uitermate bruikbare en  nuttige rol  in het programma  vervullen en  dan 
ook  moeten  worden  voortgezet.  Dit onderdeel  heeft de  mogelijkheden 
in zich  om  de  samenhang  van  het programma  te vergroten  en  hiervan 
dient gebruik  te worden  gemaakt.  Het  huidige budget  is nauwelijks 
voldoende  voor  deze  activiteit  met  het  huidige  vergoedings-
percentage;  indien,  zoals wij  voorstellen,  het vergoedingspercentage 
wordt  verhoogd,  zal  een  wat  ruimer  budget nodig  zijn.  ~ij  zouden 
erop willen  wijzen dat  op  andere werkgebieden  van  de  Commissie  een 
dergelijke systeemanalyse  eveneens met  vrucht kan  worden  aangewend. 
2.4.  ~at de  duurzame  energiebronnen  betreft,  waren  wij  vooral  onder de 
indruk van  de  programma's  voor  geothermische  en  zonne-energie  Cwat 
zonne-energie  betreft,  met  name  de  werkzaamheden  aan  amorf 
silicium).  In beide programma's  zijn we  niet alleen onder de  indruk 
van  de  geboekte  vooruitgang,  niet  aileen  onder  de  indruk  van  de 
vooruitzichten,  maar  hebben  wij  bovendien  zeer veel waardering  voor 
het  internationale karakter van  de  werkzaamheden  en  voor  de  wijze 
waarop  de  beste mensen  in Europa  bijeen zijn gebracht,  ongeacht  de 
lokaties.  ~ij  bevelen dan  ook  aan het budget  voor  deze  programma's 
volledig te handhaven  en,  zo  mogelijk,  te verhogen. 
Op  het  gebied  van  de  windenergie  vinden nuttige internationale 
werkzaamheden  plaats.  Er  zijn twee  hoofdthema's  : 
a)  de  ontwikkeling van  een  energiebron voor  eilanden  en  ge1soleerde 
gemeenschappen  waar  energie thans buitensporig duur  is: 
b)  een bijdrage tot de  algemene  produktie van  elektriciteit voor het 
net. 
CIX Wij  zouden  <a>  sterk willen steunen  <hoewel  ook  zonne-energie hier 
in  overweging  dient  te  worden  genomen>,  maar  hopen  dat  de 
werkzaamheden  op  dit gebied spoedig kunnen  worden  overgebracht naar 
de  demonstratiefase.  Wat  <b>  betreft,  achten wij  het van  belang dat 
het  nieuwe  programma  wordt  toegespitst  op  het  bereiken  van 
economische  levensvatbaarheid  in  waarschijnlijke  toekomstige 
omstandigheden,  te meer  daar de  kW-prijs  van  grote  windturbines op 
dit ogenblik veel  hoger  is dan  die van  kleine. 
Biomassa  is  een belangrijk  werkterrein,  maar  wij  hebben  de  indruk 
dat  de  belangrijkste  voordelen  betrekking  hebben  op  het 
landbouwbeleid  en  op  hulp  aan  de  ontwikkelingslanden.  Daarom  zijn 
wij  van  mening  dat  minder  gebruik  dient te  worden  gemaakt  van  de 
financiele middelen  voor het  NNE-programma  DG  XII  en  dat  DG  VI  en 
DG  VIII  dienen  te  worden  betrokken  bij  het  vaststellen  van  de 
doelstellingen  en  er  mede  voor  dienen te zorgen dat er voor dit 
programma  genoeg  geld beschikbaar is. 
2.5.  Energiebesparing lijkt  ons  een  uitermate belangrijk  terrein.  Een 
rationeler  energiegebruik  zal  niet  alleen Europa's energiehonger 
verminderen,  maar  tevens  de  milieubelasting  en  andere ongewenste 
neveneffecten terugdringen.  Toch  is de  vooruitgang hier slechts in 
zeer  beperkte  mate  afhankelijk  van  technische  ontwikkelingen, 
terwijl de  ontwikkelingen die nodig zijn,  over het algemeen  niet al 
te duur zijn.  Goede  voorbeelden  zijn  absorptiewarmtepompen,  het 
verbrandingsproject en  brandstofcellen.  Anderzijds zijn economische, 
sociale en  gedragsfactoren op  dit gebied  van  doorslaggevend belang 
<men  hoeft alleen maar  te denken  aan het gedrag van  weggebruikers  of 
de  terughoudendheid van  bedrijfsleidingen  bij  het  goedkeuren  van 
energiebesparende  maatregelen>.  Wij  bevelen  daarom  aan  het 
programma  op  een  redelijk  financieel  niveau  voort te  zetten,  maar 
zijn tevens van  mening  dat het met  het oog  op  de  doelmatigheid ervan 
nodig  is  studies  van  de  relevante  economische,  sociale  en 
gedragswetenschappen met  kracht ter hand  te nemen. 
ex 2.6.  Wij  juichen  de  werkzaamheden  op  het  gebied  van  de  fossiele 
brandstoffen toe en  zijn er ons  van  bewust  dat 0  & 0  op  dergelijke 
ver ontwikkelde  gebieden niet  goedkoop  kan  zijn.  Voor  zowel  olie 
als gas  is er een  uitgebreid  werkterrein 
voorloopt  op  de  industriele  ontwikkeling. 
voor  onderzoek  dat ver 
Wij  willen gaarne  onze 
steun betuigen aan  de  internationale projecten op  dit gebied,  waarin 
de  Europese  deskundigheid  wordt  gebundeld,  zonder  dat  de 
noodzakelijke onderzoekactiviteiten van  de  grote oliemaatschappijen 
worden  gedupliceerd.  Ook  is volgens  ons  het vanuit milieuoogpunt  en 
sociaal oogpunt  aanvaardbare gebruik van  de  Europese  voorraden vaste 
brandstoffen  een  prioritair  onderwerp,  zodat  wij  alleszins onze 
steun kunnen  betuigen  aan  de  transnationale  programma's  op  deze 
gebieden  waarin  volledig  rekening  wordt  gehouden  met  de  sociale 
factoren,  en  milieufactoren.  Het  doel  moet  enerzijds  zijn de 
penetratie  van  Europese  steenkool  op  communautaire  markten die 
daarop  niet  ingesteld  zijn  te  verbeteren  en  anderzijds 
diversificatie  te  brengen  in  de  Europese  bronnen  van  ingevoerde 
energie. 
2.7.  Aangezien  wij  ons  zo  sterk kunnen  verenigen met  zoveel  onderdelen 
van  het programma,  baart de  voorgestelde aanzienlijke besnoeiing ons 
ernstig zorgen  en  wij  hopen  dan  ook  dat  ons  rapport  het beroep dat 
wordt  gedaan  op  de  toegezegde  herziening,  kracht zal bijzetten. 
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(I&D)  NO  DOMIHIO  DA  EHERGIA  HAO  NUCLEAR  (1985  - 1988) 
1.  SUMARIO 
1.1.  Em  primeiro  Lugar,  congratulamo-nos  como  facto de  a  Comunidade  dispor 
de  urn  programa  de  I&D  no  dom1nio  da  energia.  A baixa do  preyo do  petr6-
leo  em  nada  fez  diminuir  a  grande  dependencia  da  Europa,  e  da  sua  pros-
peridade,  em  rela~ao :t·  .. energia  import~da, e  o  esforyo no  sentido de  a 
atenuar  e  de  minimizar  os  efeitos dos  acontecimentos  externos  sobre a 
economia  europeia  exige  justamente  um  programa  apreci~vel de  I&D.  Al~m 
disso,  julgamos  que  os  objectivos do  programa  energ~tico de  I&D  da  DG 
XII  deveriam  ser  (e parecem  ser)  algo  mais  latos  relativamente  a  outros 
objectivos das  CE.  A competitividade industrial  em  termos  de  equipamen-
to para produyao,  conversao  e  utilizayao da  energia  parece ser uma  con-
sequencia 6bvia dos  objectivos expostos,  dado  que  dificilmente se pode 
considerar  urn  sucesso a  diminuiyao  da  dependencia  externa  da  Europa  em 
termos  de  energia se ela der  Lugar  a  uma  dependencia  em  relayao a  um 
artigo produzido no  exterior.  Quando  a  nossa  ind6stria for  competitiva 
no  mercado  interno  em  termos  de  energia,  empenhar-se-~ em  se-lo  tamb~m 
a  n1vel  externo. 
0  programa  de  I&D  no  domtnio  da  energia  nao  nuclear  ~ necessariamente 
vasto,  na  medida  em  que  envolve  projectos  sobre a  utilizayao  racional 
da  energia  e  a  reduyao  dos  seus  efeitos nefastos  no  ambiente,  sobre os 
combust1veis  f6sseis,  as  fontes  renov~veis e  a  modelizayao.  Embora  at~ 
agora  s6  nos  tenha  sido possfvel  analisar alguns  dos  seus  aspectos, 
jolgamos  contudo que  eles sao  representatives e  sentimo-nos  encoraja-
dos  pelo  trabalho dos  nossos  consultores,  cuja  an~lise ampla  e  espe-
cializada  nos  foi  muito  Otil. 0  nosso  trabalho inseriu-se no  ambito 
do  programa  de  energias  nao  nucleares da  DG  XII,  mas  ~ 6bvio que  tern 
pontos  de  contacto  com  o  trabalho da  DG  XVII  sobre projectos  de  demons-
trayao,  cujos  limites  se  encontram  pouco  definidos. 
CXIII 1.2.  Temos  uma  impressao  muito  favor~vel da  qualidade  t~cnica de  todos  os 
projectos  que  apreci~mos.  Em·  todos  os  cases  foram  definidos  objectives 
6teis e  vi~veis e  as  equipas  deram  mostras  de  competencia  e  boa  coer-
dena~,  entusiasmo  e  capaci:dade.  Naturalmente,  houve  algumas  diferen-
~as pouco  significativas  em  termos  de  qualidade,  o  que  ali~s era  de 
esperar. 
Esta  qualidade  elevada  em  geral  fica  a  dever-se  ao  modo  de  selec~ao e 
gestae dos  projectos.  Embora  os  resultados  tenham  sido excelentes,  con-
sideramos  necess~rio sublinhar  que  este processo de  selec~ao de  pro-
jectos  requer  urn  grande  esfor~o da  parte de  in~meras pessoas  e  causa 
alguns  atrasos.  No  entanto,  sabemos  como  ~ essencial  que  uma  Comunida-
de  escolha  bern  e  seja  conhecida  como  escrupulosa na  sua  escolha.  Embo-
ra  o  equil1brio seja  prec~rio, nao  propomos  que  o  m~todo de  selec~ao 
seja abreviado. 
1.3.  H~,  no  entanto,  dois  aspectos  da  fase  inicial dos  projectos que  des-
pertam  em  n6s  uma  profunda  preocupa~ao.  A lentidao e  peso dos  procedi--
mentos  administrativos  da  Comissao  traduzem-se  em  enormes  atrasos  en-
tre a  aprova~ao de  urn  projecto pela  DG  e  a  concretiza~ao dos  procedi~ 
mentes  contratuais.  Consideramos  que  se  trata de  uma  s~ria desvantagem. 
Em  primeiro  Lugar,  porque  significa que  a  fase  inicial  ~ significati-
vamente  retardada  para  todos  os  contratantes  cautelosos ou  que  nao 
disponham  do  capital suficiente,  enquanto  a  ciencia  e  a  tecnologia  dos 
seus  concorrentes  vao  avan~ando.  Em  segundo  Lugar,  porque  significa 
que  urn  born  n6mero  de  projectos  tern  ainda  uma  curta  dura~ao quando  ~ 
feita  a  avalia~ao para  efeitos de  tomadas  de  decisao  relativas  ~  fase 
seguinte,  o  que  dificulta a  avalia~ao dos  resultados  alcan~ados pelos 
contratantes.  Em  terceiro  Lugar,  estamos  plenamente  conscientes  dos 
problemas  enfrentados  pelos gestores dos  projectos e  pelos  contra-
tantes  em  resultado destes  atrasos  importantes. 
Cremes  firmemente  que  tais demoras  comprometem  a  efic~cia dos  progra-
mas  da  Comissao.  Embora  reconhecendo  a  necessidade de  garantir que  o 
dinheiro seja aplicado de  modo  adequado,  pensamos  que  a  Comunidade 
obteria dele  urn  maier  rendimento  se  reduzisse os  atrasos  at~ A fase 
de  finaliza~ao dos  contratos e  dos  pagamentos  devidos,  por  meio  da 
simplifica~ao de  procedimentos  administrativos,  ou,  se isso for  impos-
sivel,  pelo  recrutamento de  pessoal  adequado  em  quantidade  e  qualida-
de  para a  r~pida  execu~ao dos  procedimentos  essenciais. 
CXIV Esta  complexidade  administrativa  parece-nos  excessiva.  Concordamos  ple-
namente  com  o  seguinte  par~grafo do  relat6rio elaborado pelos  nossos 
consultores  :  "Embora  um  tal procedimento  seja adequado  a  uma  pol1tica 
de  aquisi~ao,  em  que  o  comprador  pretende  certificar-se de  que  obt~m 
exactamente o  produto ou  servi~o que  paga,  j~ nao  parece  justificar-
-se  no  apoio A I&D  :  em  tal  caso,  a  CE  j~  nao  ~  compradora  de  uma  mer-
cadoria,  limitando-se a  auxiliar financeiramente  outras  partes  a  au-
mentar,  individualmente ou  de  preferencia  em  associa~ao com  terceiros, 
o  seu  esfor~o de  investiga~ao.  0  6nico  requisite contratual  efectivo 
deveria ser,  portanto,  o  de  o  contratante dispender  de  facto  o  montan-
te contratual  (incluindo a  sua  parte e  o  apoio da  CE)  no  tema  acorda-
do;  os  procedimentos  legais deveriam  por  conseguinte  incidir sobre  a 
verifica~ao de  condi~6es e  nao  de  resultados  ".  A gestao desta  comple-
xidade  ~  al~m disso dificultada pelo envolvimento das  tres  DGs  com 
sistemas  inform~ticos diferentes,  nao  integrados  numa  rede. 
Outro  motivo  de  preocupa~ao ~ o  facto de  os  procedimentos  de  apresenta-
~ao de  propostas  serem  suficientemente dissuasivos  para  os  novos  con-
tratantes,,:que nao  se  apresentam  com  a  fr~quencia que  seria de  esperar, 
ao  passo que  os  contratantes  com  experiencia  nao  tern  dificuldade  em 
corresponder-lhes.  Como  ~ natural,  esta  ~  apenas  uma  impressao,  sendo 
dif1cil obter dados  quantitativos.  Esta  impressao  ~ partilhada por  n6s 
e  pelos  nossos  consultores.  Julgamos  ser correcto chamar  a  aten~ao pa-
ra  este ponto. 
1.4.  Impressionou~nos favoravelmente  o  modo  como  a  Comissao,  usando  fundos 
relativamente modestos,  conseguiu  reunir  uma  variedade de  firmas  in-
dustriais,  equipas  universit~rias e  pessoal  de  institutes,  numa  coope-
ra~ao bem  sucedida.  Lamentavelmente,  as  companhias  europeias  nao  s6 
nao  cooperam  frequentemente  por  sua  livre iniciativa na  I&D,  como  tern 
ami6de  uma  liga~ao menos  estreita do  que  nos  EUA  com  as  universidades, 
o  que  diminui  em  muito  a  sua  competitividade  face  as  firmas  america-
nas  e  japonesas.  FicAmos  agradavelmente surpreendidos  com  o  exito do 
pessoal da  DG  XII  na  cria~ao de  tais  "clubes" de  firmas  e  de  departa-
mentos  universit~rios, a  que  garantiu eficAcia.  Nestes  casos,  julga-
mos  ser  f~cil  responder  afirmativamente A questao da  adequa~ao deste 
tema  como  tarefa  comunitAria.  Nao  partilhamos  de  tanto entusiasmo  no 
que  se  refere ao  caso (felizmente menos  frequente)  de  o  contrato ser fir-
made  com  um  Onico  pequeno  grupo  de  investigadores,  todos  da  mesma  fir-
ma  ou  do  mesmo  departamento  universitArio.  Haver~ cases  em  que  urn  tal 
cxv projecto se  revelar~ necess~rio no  contexte de  um  projecto  comunit~rio 
mais  vasto,  mas  um  tal trabalho  requer  uma  justifica~ao especial,  de-
vendo  ser garantidas  a  coordena~ao e  a  divulga9ao.  ~ certo que  a  DG 
XII  tern  tido grande  sucesso do  ponto de  vista educative  com  o  seu pro-
grama,  ao  induzir as  pessoas  a  pensar  e  trabalhar  em  conjunto,  mas 
consideramos  essencial  que  os  fundamentos  desta atitude sejam assimi-
lados  de  forma  consistente.  Infelizmente ainda  h~ pessoas que  julgam 
actuar de  forma  comunit~ria por  terem  concebido  individualmente  um 
projecto  em  todos  os  seus  pormenores  e  convidarem  outros  a  participar 
na  sua  realiza9ao.  Cremos  que  a  DG  XII  foi  bern  sucedida neste  programa 
na  promo~ao de  atitudes  cooperativas  adequadas  mas  esperamos  tamb~m 
que  seja  justificada a  atitude de  confian9a  de  muitos  contratantes ao 
acreditar que  estes  h~bitos de  coopera~ao transfronteiras  irao sobrevi-
ver,  na  maior  parte dos  casos,  para  al~m da  fase  de  apoio  e  gestao  co-
munit~rios. 0  progn6stico  ~  favor~vel nos  casos  em  que  a  coopera~ao 
promovida  pela  CEE  tenha  tido  larga  dura~ao. 
De  acordo  com  a  pol1tica da  Comunidade  na  ~rea da  competencia  da  DG 
XII,  quase  todo o  trabalho efectuado  est~ no  est~dio pr~-competitivo. 
Contudo,  do  ponto de  vista europeu,  ~  desej~vel que  a  coopera~ao entre 
firmas  assim  iniciada perdure,  para  que  o  esfor~o transnacional  na 
Europa  capaz  de  reunir os  recursos  conjuntos  de  v~rias firmas  possa 
competir  com  os  gigantes  americanos  e  japoneses.  Nao  sabemos  exacta-
mente  qual  o  mecanisme  para estimular,  se  necess~r1o,  uma  coope~9~ao 
cont1nua  desde  o  est~dio pr~-competitivo at~ ~s  ac~oes comerciais,  mas 
encoraja-nos  o  facto de  isto surgir espontaneamente  em  alguns  progra-
mas  (como  ode  c~lulas solar.es de  sil1cio amorfo  e  talvez o  da  combus-
tao). 
1.5.  Impressionou-nos  favoravelmente  nao  s6 a  qualidade do  trabalho  em  cur-
so  sobre a  modeliza~ao da  energia  e  a  an~lise de  sistemas,  mas  tamb~m 
a  sua  posi9ao  central  no  programa.  Este  trabalho proporciona  contactos 
e  reunioes  entre as  pessoas  envolvidas  nos  seus  v~rios componentes, 
sendo  portanto  um  elemento  importante da  sua  coesao.  Pensamos  que 
este  esfor~o deve  ser  continuado,  pois  ir~ ser sempre  necess~rio para 
avaliar  um  cen~rio em  mudan~a e  para extrair  ila~oes quanto  ao  resto 
do  programa,  ao  mesmo  tempo  que  assegura  a  sua  coesao. 
CXVI 1.6.  Os  objectives dos  v~rios subprogramas  parecem-nos  bern  escolhidos  e  , 
adequados.  Julgamos  nao  ser de  esperar  em  muitos  cases  uma  progres-
sao  imediata  para  projectos  de  demonstra~ao ou  para  a  comercializa-
~ao,  dado  que  o  objective de  muitos  subprogramas  consiste,  e  com  ra-
zao,  em  colocar  a  Europa  em  condi~oes de  poder  reagir  r~pida e  efi-
cazmente  a  urn  aumento  de  pre~o,  ou  a  urn  decr~scimo da  disponibilida-
de,  de  combustfvel  importado.  Nao  ~ de  esperar  a  progressao  para  a 
fase  de  comercializa~ao a  menos  que,  eat~ que,  ocorra  uma  tal  con-
tingencia. 
0 objective de  melhorar  a  posi~ao concorrencial  da  indOstria  europeia 
~  claramente  servido por  subprogramas  sobre o  uso  racional  da  energia, 
embora  tamb~m neste  caso  se verifique apenas  uma  pequena  parte do  in-
vestimento  necess~rio at~ ao  memento  em  que  a  energia  se  venha  a  tor-
nar  novamente  dispendiosa. 
Quando  o  objective  ~ capacitar a  indOstria europeia  para  a  exporta~ao, 
ou  ao  menos  evitar as  importa~oes, de  equipamento  inform~tico ou  (por 
via da  concessao de  licen~as ou  por outros  meios)  de  conhecimentos 
t~cnicos, a  I&D  t~cnicos nao  garantem  necessariamente o  exito.  De 
facto  sentimo-nos  algo perplexes  por  nao  sermos  capazes  de  identifi-
car  urn  instrumento para  uma  tal  tomada  de  decisao  estrat~gica a  nf-
vel  industrial.  Nao  estamos  a  discutir que,  por  exemplo  na  produ~ao 
em  s~rie de  c~lulas solares,  a  Europa  nao  esteja  j~ em  posi~ao de 
atingir o  nfvel  do  Japao,  embora  ignoremos  como  possa  ser debatida  e 
verificada  uma  tal  afirma~ao.  Os  recursos  da  Europa  em  especialistas 
sao grandes,  mas  nao  infinitos,  e  nao  podemos  esperar transformar-
-nos  em  lfderes mundiais  em  todos  os  domfnios.  H~ o  risco de  esbanjar 
recursos  em  ~reas sem  futuro,  pelo que  estas questoes  necessitam de 
estudo adequado. 
1.7.  H4  tamb~m 4reas  em  que  est4 a  ser desenvolvido  urn  born  trabalho  no  am-
bito do  programa,  mas  ~ 6bvio  que  se trata apenas  de  uma  pequena  par-
te do  esfor~o global,  como  p.  ex.  a  utiliza~ao de  6leos  pesados  ou  a 
extrac~ao mais  eficaz de  petr6leo.  Queremos  enaltecer,  e  nao  criticar, 
o  trabalho  em  curso,  embora  nao  existam muitas  provas  de  que  os  seus 
resultados  estejam a  ser usados  em  trocas  de  informa~ao com  terceiros, 
tais  como  as  companhias  petrolfferas.  Atrav~s de  trocas deste tipo, 
poderia  aumentar  a  probabilidade de  surgirem  resultados  comercialmen-
CXVII te Oteis.  Trata-se  indubitavelmente de  uma  situa~ao complexa  com  uma 
indOstria  nao  habituada  a  financiamentos  pOblicos,  mas  em  que  h~ pe-
quenas  companhias  petrolfferas ansiosas  por  utilizarem a  investiga~ao 
b~sica apoiada  pela  Comunidade,  dado  que  elas  pr6prias  a  efectuam  em 
modesta  escala. 
Por  conseguinte,  pretendemos  criar medidas  que  assegurem  a  participa-
~ao de  toda  a  Comunidade  Europeia  da  investiga~ao, incluindo as  gran-
des  co~panhias petrolfferas,  na  pr6xima  fase  dos  trabalhos. 
Os  combustfveis  s6lidos  dao  origem  a  conjunto especffico de  programas. 
0  primeiro objective deve  ser tornar  a  combustao  do  carvao,  linhite e 
turfa economicamente  aceit~vel do  ponto de  vista do  ambiente.  Apre-
sentamos  adiante,  em  pormenor,  a  nossa  posi~ao relativamente  aos  v~­
rios  programas  em  curso.  Em  segundo  Lugar,  ~ preciso  lembrar  que  a 
maior  aceita~ao do  carvao  importado  vem  diversificar  consideravelmen-
te a  dependencia  externa  da  Europa.  A comercializa~ao do  carvao  em 
novas  ~reas implica  I&D  sobre  novas  t~cnicas  (misturas  ~gua-carvao). 
Quanta  ~  pol~i~ao, trata-se obviamente  de  um  importante  tema  de  nor-
mas  e  padroes  baseados  em  medi~oes,  caso se pretenda que  venham  a  ser 
respeitados.  Talvez  fosse  Otil estruturar a  investiga~ao relativa  a 
aparelhos  e  processes  de  medi~~ao de  forma  a  nao  se situar,  como  artual 
mente,  num  vazio entre o  programa  de  energia  e  o  programa  relative ao 
ambiente.  Esta  ~ certamente  uma  ~rea a  explorar pela  coopera~ao euro-
peia. 
1.8.  Embora  impressionados  pela qualidade  t~cnica e  a  gestae  do  trabalho 
levado  a  cabo  no  ambito  do  programa,  julgamos  estar a  chegar  o  momen-
ta em  que  deveriam  ser alargadas  perspectivas  em  duas  direc~6es bern 
distintas. 
Em  primeiro  Lugar,  os  trabalhos de  engenharia  e  cientfficos de  quali-
dade  que  estao a  ser  realizados  come~am a  necessitar do  apoio  das 
ciencias do  comportamento  e  da  economia.  A utilidade  futura  de  muitos 
dos  subprogramas  seria aumentada  caso fossem  integrados  na  equipa  do 
projecto,  bern  como  nos  grupos  de  gestao da  CE,  peritos nessas  ~reas. 
A utiliza~ao de  equipamento  nao  depende  unicamente  das  suas  potencia-
lidades,  pelo que  a  amplia~ao do  esfor~o da  engenharia  de  forma  a  in-
cluir as  ciencias sociais seria hoje  em  dia vantajosa  em  muitos  casas. 
Isto seria especialmente Otil  em  ~reas em  que  sao tomadas  decis6es  por 
CXVIII muitas  pessoas  (eficiencia do  uso  de  energia).  0  passado demonstrou 
j~ a  existencia de  barreiras que  inibem  tomadas  de  decisao adequadas 
onde  nao  haja  centraliza~ao de  decisoes  do  lado  da  oferta,  tal  como 
sucede  neste memento.  Por  conseguinte,  as  inibi~oes relativamente  ao 
uso  de  um  pequeno  equipamento  gerador,  e  em  particular  relativamente 
a  medidas  de  poupan~a de  energia,  nao  sao exclusivamente tecnol6gicas, 
devendo  ser abordadas  por  outros  meios. 
Em  segundo  Lugar,  h~ uma  tend@ncia  para  nao  prestar suficiente aten-
~ao ao  que  se passa  fora  da  Europa.  Sao  envidados  poucos  esfor~os pa-
ra  adquirir conhecimentos  s6lidos  sobre os  trabaLhos  em  curso  (ou  a 
estrat~gia em  que  assentam)  mesmo  nos  nossos  maiores  concorrentes,  os 
EUA  eo Japao.  Seria  tamb~m 6tiL  estudar os  esfor~os dos  mais  peque-
nos,  como  o  Canad~, a  Austr~lia, a  Su~cia, etc.  0  mundo  em  desenvoLvi-
mento,  em  especial,  reveste-se de  grande  importancia  para  muitos  dos 
projectos.  Os  patses  em  desenvolvimento  seriamente  empenhados  na  in-
dustrializa~ao terao de  aumentar  grandemente  o  seu  consume  de  carvao. 
A exporta~ao de  equipamento  ou  de  conhecimentos  t~cnicos (talvez  por 
via de  programas  de  auxtLio)  seria de  grande  utilidade para  a  indOs-
tria europeia  e para  o  pats  em  questao permitindo-lhe queimar  carvao 
mais  eficazmente  e  com  menos  prejutzos  para  o  ambiente,  e  evitando 
repercuss5es  mais  graves  na  atmosfera  global, o  que  contribuiria pa-
ra  que  todos  n6s  tiv~ssemos melhor  qualidade de  vida.  De  facto,  os 
projectos  Levados  a  cabo  no  ambito  deste programa  nao  sao 6teis ape-
nas  para  a  Europa  Ocidental,  mas  sao poucas  as  provas  de  que  este 
facto seja tido em  conta.  Tamb~m nos  parece que  nao  estao a  ser su-
ficientemente  consideradas  as  polfticas de  energia  e  ambiente  dos 
nossos  vizinhos  da  Europa  de  Leste.  Elas  vao  ter importancia  para 
n6s,  e  embora  este facto nao  afecte necessariamente os  nossos  pro-
jectos de  I&D  seria prefertveL  que  esta questao  fosse  ponderada. 
Uma  vez  mais,  embora  favoraveLmente  impressionados  pela  quaLidade 
t~cnica de  todo  o  trabaLho  apreciado,  perguntamos  se o  programa ·in-
cLui  suficiente  investiga~ao de  Longo  alcance.  A tftuLo de  exemplo, 
consideramos  que  compete  A DG  XII  a  promo~ao de  tecnoLogias  radical-
mente  inovadoras  em  sectores do  domfnio  energ~tico que  estao a  moder-
nizar-se de  modo  menos  revolucion4rio.  De  urn  tal trabaLho  nao  decor-
CXIX rerao necessariamente  resultados  pr~ticos,  mas  na  sua  ausencia  o 
programa  ter~ resultados  menos  frutuosos.  0  conhecimento  obtido atra-
·~bl.  dever~ estar acessfvel  em  larga  medi- v~s de  financiamentos  pu  1cos  d 
da  embora  em  alguns  casos  seja  necess~ria persuasao e  esfor~o para  , 
atingir este objectivo.  Embora  reconhe~amos estarem  a  ser envidados 
esfor~os significativos  no  sentido da  divulga~ao dos  resultados  va-
l .  ·~  bt.d  em  conferencias,  publicaroes,  etc.,  julgamos  que  lOSOS  ]d  0  1  OS,  y 
em  alguns  casos  se torna  necess~ria a  sua  promo~ao dinamica  junto da 
ind6stria e  dos  utilizadores  comunit~rios. 
1.9.  Numa  organiza~ao virada  para o  futuro,  o  elemento de  I&D  assume  impor-
tancia fulcral.  Todos  os  outros  sectores  se  lhe deveriam dirigir para 
·d d  s  e  problemas,  e  deveriam  por  seu  turno  re- exporem  as  suas necess1  a  e 
ceber da  DG  XII  sugestoes de  projectos tecnol6gicos  que  se  revistam de 
interesse e  importancia  para si  pr6prios. 
Infelizmente,  verific~mos que  um  certo nOmero  de  Direc~oes-Gerais dis-
poe  de  pessoal  em  nOrnero  insuficiente para  poder  concentrar-se no  fu-
turo,  uma  vez  que  as  necessidades  prementes  do  presente  consomem  toda 
a  energia disponfvel.  Julgamos  ser esta  uma  situa~ao preocupante  e 
gostarfamos  que  a  Comissao  a  remediasse gradualmente.  Quantas  mais 
forem  as  partes da  organiza~ao que  pensem  no  futuro,  mais  a  DG  XII  po-
der~ assumir  o  papel  fulcral  que  lhe  cabe;  e  quanto  mais  a  DG  XII  se 
preparar para  lidar  com  questoes  econ6micas  e  relacionadas  como  com-
portamento,  para  al~m das  questoes de  engenharia,  mais  ser~ capaz  de 
ajudar  todos  os  outros a  enfrentarem o  futuro.  Concretamente,  julga-
mos  invulgar que  urn  tao  grande  empreendimento  como  ~ o  Programa  de 
Coopera~ao da  Comissao  nao  inclua  (por exemplo,  numa  percentagem de 
1  ou  2  %)  urn  elemento de  I&D,  cuja  sede  natural seria a  DG  XII.  Dadas 
as  preocupa~oes prementes  com  as  necessidades  energ~ticas do  mundo  em 
desenvolvimento  <e  suas  repercussoes  sobre o  ambiente),  alguns dos  as-
pectos desta  problem~tica deveriam estar  contemplados  no  programa  de 
I&D  de  enengia  nao  nuclear. 
A Comissao  obteve  j~ urn  exito  consider~vel e  seguro  nos  Ciclos  Euro-
peus  comuns  de  condu~ao para  autom6veis.  Outros  esfor~os da  mesrna  fn-
dole dirigidos para  a  uniformiza~ao das  medi~oes (e da  regulamenta~ao) 
no  domfnio  da  energia  poderao vir a  requerer  urn  esfor~o de  I&D. 
cxx 1.10.  Em  conclusao: 
Temos  uma  opiniao muito  positiva do  programa,  da  sua  gestao  e  da  con-
tribui~ao que  d~ para  a  coesao da  Europa,  embora  julguemos  que  nal-
guns  casos  uma  perspectiva mais  ampla  pudesse  aumentar  as  importantes 
vantagens  que  j~ oferece. 
CXXI 2.  RECOMENDACOES  DE  ORDEM  GERAL  RELATIVAMENTE  AO  PROGRAMA  COMUNITARIO  NO 
DOMfNIO  DA  ENERGIA  NAO  NUCLEAR 
2.1.  Ao  procurarmos  definir prioridades globais  para  os  diferentes  componen-
tes  do  programa  da  CE,  estamos  conscientes  que  constitui  apenas  uma 
pequena  percentagem do  total  dos  financiamentos  pOblicos  europeus  no 
domfnio  da  energia  nao  nuclear.  ~ portanto claro para  n6s  que  devemos 
procurar  ~reas  em  que  a  investiga~ao financiada  pela  Comunidade  possa 
dar  urn  contribute especial.  0  nosso  crit~rio principal,  embora  nao  Oni-
co  ~ determinar  se o  projecto  em  questao beneficia  com  o  facto  de  ser 
transnacional  e  se a  Europa  pode  avan~ar nesse domfnio  por  meio  da  as-
socia~ao de  indOstrias,  universidades  e  outras  institui~oes pOblicas 
em  diferentes pafses,  gerida  pela  CE.  0  trabalho da  DG  XII  ~ natural-
mente  mais  adequado  numa  fase  pr~-competitiva.  Deve  ser prestada  espe-
cial  aten~ao A transi~ao gradual  dos  projectos da  DG  XII  para  a  cartei-
ra  de  demonstra~oes da  DG  XVII.  As  nossas  sugestoes para  o  futuro  deve-
rao ser orientadas pela  experiencia do  passado,  e  pela  considera~ao de 
que  o  objective de  urn  programa  de  investiga~ao ~ a  aquisi~ao de  conhe-
cimentos.  Estes  conhecimentos  podem  implicar o  fim  de  urn  programa,  a 
sua  continua~ao ou  a  sua  transferencia  para  o  cen~rio mais  vasto  de 
projectos de  demonstra~ao financiados  pelo pOblico  ou  para  financiamen-
tos  excl~sivamente industriais. 
2.2.  Julgamos  que  os  objectives do  programa  ENN  da  DG  XII  deveriam  contem-
plar,  como  ali~s sucede,  nao  apenas  a  diminui~ao da  dependencia  ener-
g~tica da  Europa  em  rela~ao ao  resto do  mundo,  mas  tamb~m a  melhoria 
da  competitividade da  indOstria europeia,  quer  pelo  incentive  ~  coope-
ra~ao transnacional,  quer  pelo  fortalecimento da  rela~ao indOstria-uni-
versidades. 
Somos  de  opiniao que  a  DG  XII  concretizou muito destes  prop6sitos,  com 
meios  financei·ros  modestos,  o  que  nos  faz  recomendar  vivamente  a  con-
tinua~ao do  programa  ENN.  Esperamos  contudo  que  ele possa  tornar-se ain-
da  mais  eficaz,  simplificando a  adesao de  novos  participantes  aos  "clu-
bes" transnacionais,  cujo  funcionamento  ~ tao positive,  e  reduzindo  o 
efeito dissuasor  que  resulta de  uma  administra~ao pesada  e  de  longas 
demoras  at~  ~  aprova~ao formal  e  pagamento. 
CXXII 2.3.  Nao  temos  d6vida  que  a  an~lise e  modelizactao  de  sistemas  sao extraor-
dinariamente 6teis  e  valiosas  para  o  programa,  devendo  ser mantidas. 
Tern  o  poder  de  aumentar  a  sua  coerencia  e  tal  facto deveria  ser apro-
veitado.  0  montante  actual  do  financiamento  chega  apenas  para  esta 
actividade;  se,  como  propomos,  for  alargado,  tornar-se-~ necess~rio 
conseguir  um  financiamento  maior.  Gostarfamos  de  sugerir que  a  an~li-
se de  sistemas  seja 
balho da  Comissao. 
utilizada  com  vantagem  em  outras  ~reas do  tra-
2.4.  Relativamente  ~s energias  renov~veis,  interessaram-nos  especialmente 
os  programas  de  energia  geot~rmica e  de  energia solar  (no  que  respei-
ta esta 6ltima,  particularmente o  trabalho sobre  o sil1·cio amorfo).  Em 
ambos  os  programas  apreci~mos nao  s6 os  progresses  j~ efectuados,  e 
as  suas perspectivas,  mas  tamb~m a  natureza  transnacional  dos  trabalhos 
eo modo  como  as  pessoas  mais  qualificadas da  Europa  se  lhes  associam, 
independentemente da  localizactao. 
Est~ a  processar-se  urn  trabalho 6til e  transnacional  no  domfnio  da 
energia e6lica,  com  duas  vertentes principais  : 
a)  0  fornecimento  de  uma  fonte  de  energia  para  comunidades  isoladas 
ou  localizadas  em  ilhas,  nas  quais  a  energia  ~ hoje demasiado  dis-
pendiosa; 
b)  A contribuictao  para  a  productao  geral  de  energia  para  a  rede. 
Apoiamos  vivamente  (a)  (embora  a  energia  solar deva  tamb~m ser  conside-
rada  neste ambito),  fazendo  contudo  votos  para que  o  trabalho neste 
campo  possa dentro  em  breve ser transferido para  a  fase  de  demonstrac;ao. 
Relativamente  a  (b),  julgamos  ser  importante que  o  novo  programa  seja 
orientado para  determinar  a  sua  viabilidade econ6mica  num  contexte 
futuro  prov~vel, especialemnte porque  as  grandes  turbinas  e6licas  cus-
tam  actualmente  muito  mais  por  Kw  do  que  as  mais  pequenas. 
A biomassa  ~  urn  dominic· importante,  embora  nos  parec;a  que  os  princi-
pais beneffcios  que  dela  decorrem  estao  relacionados  com  a  polftica 
agrfcola  e  com  a  ajuda  aos  pafses  em  desenvolvimento.  Julgamos  por  isso 
CXXIII que  deve  ser  reduzido o  seu  impacto  nas  finan~as do  programa  ENN  da  DG 
XII,  embora  a  DG  VI  e  a  DG  VIII  devessem  estar envolvidas  na  defini~ao 
dos  objectivos  e  garantir disponibilidades  financeiras  suficientes pa-
ra  este programa. 
2.5.  A conserva~ao da  energia  parece-nos  ser a  Area  mais  importante.  0 
uso  mais  racional  da  energia  nao  s6  diminuiria  as  enormes  necessida-
des  de  energia da  Europa,  como  reduziria as  repercussoes  sobre o  am-
biente e  outros efeitos  secund~rios indesejAveis.  Contudo,  o  pro-
gresso neste dom1nio  s6  em  reduzida  medida  depende  de  avan~os  t~cni­
cos  e,  de  entre estes,  os  mais  necess~rios nao  sao,  regra  geral,  ex-
cessiv.ameAte  dispendiosos.  Bons  exemplos  sao as  bombas  de  absor~ao de 
calor,  o  projecto de  combustao  e  as  c~lulas combustfveis.  Por  outro 
lado,  neste domfnio  sao decisivos  factores  de  ordem  econ6mica,  social 
e  de  comportamento  (bastarA  pensar  no  comportamento  dos  condutores 
ou  na  relutancia das  administra~oes das  companhias  na  aprova~ao de  me-
didas  de  poupan~a de  energia>.  Recomendamos  por  isso a  continua~ao do 
programa  com  nfveis de  financiamento  razo~veis, embora  julguemos  que 
para garantir a  sua  eficAcia deveriam estar inclufdos  estudos  energ~ti­
cos  das  ciencias  econ6micas,  sociais e  de  comportamento. 
2.6.  Apreciamos  o  trabalhos  em  curso  sobre  combustfveis  f6sseis,  e  estamos 
conscientes que  a  I&D  em  Areas  j~ tao amadurecidas  nao  pode  ser barata. 
Quer  para  o  petr6leo,  quer  para  o  g~s, existe uma  vasta  ~rea de  inves-
tiga~ao, muito  avan~ada em  rela~ao ao  desenvolvimento industrial.  Apoia-
mos  de  bom  grado  projectos  transnacionais neste domfnio,  que  agreguem 
competencias  europeias  e  nao  dupliquem  o  esfor~o de  investiga~ao neces-
s~rio das  grandes  companhias  petrolfferas.  Tamb~m uma  utiliza~ao dos  re-
cursos  da  Europa  em  mat~ria de  combustfveis  s6lidos,  que  seja aceitAvel 
do  ponto  de  vista social e  de  ambiente,  parece ser  uma  prioridade,  e 
apoiamos  tamb~m os  programas  transnacionais  nestes  domfnios  em  que  sejam 
exaustivamente analisados  factores  de  ordem  social  e  do  ambiente._O 
objectivo deveria  ser,  por  um  lado,  melhorar  a  penetra~ao do  carvao eu-
ropeu  nos  novos  mercados  comunit~rios e,  por  outro  lado,  diversificar 
as  fontes  europeias de  imp9rta~ao de  energia. 
2.7.  Dado  o  nosso  firme  apoio  a  uma  parte  tao substancial do  programa,  sur-
preende-nos o  corte substancial que  foi  proposto e  confiamos  em  que  a 
anAlise do  nosso  relat6rio  refor~arA o  seu direito a  uma  revisao,  tal 
como  foi  prometido. 
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